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CURIA GENERALITIA
LITTERAF. Sllpl[kioRIS GENI-.RA1.IS Roma , Adt'e,it 1166'
To each of my Confreres
My dear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
More than once when I sat down to write a personal letter to
you in Advent time, the thought came to me: "Why not write about
poverty?" After all, who can ignore the fact that the Word of God,
when lie chose to be born of the Virgin Mary, could find no room
in the Inn at Bethlehem? Until now a host of reasons seemed to
justify my not taking up the subject. Our vow of poverty, I reasoned,
cannot be adequately treated in a short letter; conditions in
provinces vary greatly; older Confreres see poverty differently from
the young. I would venture to say that these were excuses rather
than reasons. I suspect that the true motive for my reclutance to
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write to you on the topic of our Vow of Poverty has been a certain
unease about my own manner of living this vow. It is so much eas-
ier to write or speak about the poor and the misery and injustice
of their condition, than to write or speak about the reality of the
vow of poverty as it impinges on my own life. The experience of
being comfortably housed and well fed along with the security that
1 will he cared for in old age, has a way of making the words, "per-
sonal poverty, sound unreal as they fall from env lips or my pen.
Often, too, I have noticed that my reflections on my manner
of living my vow of poverty are prefaced by such considerations
as: "You are not a religious. Your vow is special. It is taken for the
purpose of mission. This is the 20th, not the 17th century." "True ",
replies Saint Vincent. "We are not religious; it has been considered
necessary that we should not be religious. We are less worthy than
religious although we live in connntrnity. However, it may be said
that poverty, is the bond of communities and especial/v of ours which
has greater need of it than others." (Coste XI. p. 223).
That greater need of personal poverty to which Saint Vincent
refers, must lie in the particular vocation which is ours in the
Church. In a letter to Father Codoing Saint Vincent remarked: "We
are not so virtuous as to be able to carry the weight of affluence as
well a.s apostolic virtue . I feel that we never will be able to do so
and that the former will be the ruin of the latter. ''(Coste 11, p. 470).
There is a continual tension - often not Iully recognized - between
affluence and apostolic virtue in our lives. Expressing the idea in
another way, one could say that there is an interior logic between
the following of the poor Christ in my personal life and my procla-
mation of Him to the poor. Identification with the poor Christ in
my personal life must precede the work of evangelizing the poor,
if my preaching is to be fully authentic. For it is in the name of
the poor Christ that I speak to and for the poor. It is precisely to
further identification with the poor Christ that we take a vow of
poverty. And, to quote Pope Paul VI on evangelical and religious
poverty: "it is on this point that your contemporaries challenge you
with particular insistence." (Evang. Test., n° 16).
Our Constitutions , Statutes and Provincial Norms set forth the
detailed means for living according to the letter and spirit of out-
vow. Read them meditatively and you will find that they are at once
a stimulus to apostolic virtue and a defense against the incursion
of affluence in our lives. It is the inner sanctuaries of our hearts,
however, that need most vigilance. "Be on your guard", said Our
Lord, ''against greed of every kind . "(Lk 12:15). The Greek word for
greed in the text , - 'pleonexia ', - is most expressive . It signifies
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a desire to have more. It is that "more" which needs attention.
Securing more leisure time, more superfluities, more travel, more
personal comforts can and often do mean less for the poor, as well
as a distancing of myself from the person of the poor Christ. The
slow, silent growth of affluence in my life can mean the slow death
of genuine love for others and the slow extinction of that zeal which
is the flame of the love of God in my heart. "We are not so virtuous
as to he able to carry the weight of afflue nce as well as apostolic
virtue".
For many people in the Western world, the feast of Christmas
is a least of affluence, divorced from the event that gave it mean-
ing originally in Bethlehem of.luda. Not so for us who believe that
the poverty of Christ's birth and life is a mysterious but real
manifestation of the "power of God and the wisdom of God". (I Cor
1:24). If we are to be effective apostolic agents and communicators
to the poor of the power and wisdom of God, then we must enter
personally into that experience of Christ Who "though He was rich,
...yet became poor so that by His poverty you might become rich".
(2 Cor 8:9). Without such an experience, our words and even our
actions for the poor will he those of hollow men.
The prayer of Christ , Who lived and died a poor man, was that
his joy would be in us, ( cf Jn 15:11). He Himself could rejoice in
the beauty of the lilies of the field and in the contentment of' the
birds of the air . " Whatever is true, whatever is honourable , whatever
is lovely, whatever is gracious " ( Phil 4 : 8) rejoiced the heart of the
man Christ Jesus . May it he so for us . May your celebration of the
feast of Christmas be a joyful one, and bring you a new measure
of apostolic virtue . I t is the wish and prayer of us all here in the
Curia.
Asking you to remember me in your prayers, I remain in the
love of Our Lord,
Your devoted confrere,






1)1 I/S-NOM IN OFFICIUM
4 Yovemhris
BUDIANTO A . Visitator 14 Indonesiac
BERGHIN- ROSE G. Superior 1/3 C'otmr 6° Taurinensis
CASTELLANO A. Superior Ili 1'dinr /1"id. Tanincn,i.
AC'E'rO V. Superior I!3 4'erA^n,i,, /,rlra /.t" I,,urncn,i.
II Nocernbris
MARTINEZ Alegria J. Superior 213 Puerto de Sagunto Caesaraugustana
15°
AMEZOUETA Z.F. Superior 13 Pamplona 13 ' Caesaraugustana
ASTRAIN Zabala F. Superior 1/3 Ilarakaldo 5° Caesaraugustana
OLABUENAGA O.M. Superior 113 13arakaldo 4° Caesaraugustana
TI'OHY J Cons Pros. 1/3 Hiberniae
(O\VAN I 13 Hihcrniae
IABRE F (,m, I'm%. 23 Oricntis
29 Nose rn b ri ^
WALSH M F Cons. Prov. 1:3 S.A.F. Occident.
O'SE.A K. Cons. Proc. 2/3 Hihcrniae
PASCUAL A. Superior 2/3 Albacete 2° Caesaraugustana
ADO G. Superior 1 /3 La Oliva 8° Caesaraustana
1)L'KALA 1. Superior 3/3 Krakow 11° Poloniac
NECROLOGIUM
Novemb., 1988
No NOM EN (Y )NDICIU DIES OB DO411 S AET VOC
62 BARTOLINI Giuseppe Sacerdos 9.11.88 Siena /J° 79 54
63 OOMFN Henry Sacerdos 2.11.88 Eindhoven 4° 74 55
64 GIELEN Charles Sacerdos 18.11.88 Leuven 1° 74 57
65 HUERGA Benjamin Sacerdos 25.1 1.88 Madrid / ° 78 61
66 MOUES Henri Frater 24.11.88 Panningen 1° 83 58
67 GARNII/ R Francois Sacerdos 27.11.88 Paris 1° 78 56
68 ML LLEN George F. Sacerdos 23.11.88 Jackson 7° 66 46
69 ORTIZ Felix M. Sacerdos 21.11.88 Cartago 5° 86 66
70 ALLEN Vincent Sacerdos 29.11.88 Dublin 7° 85 67
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CAUSA DE BEATIFICACION DE 15
COHERMANOS "MARTIRIZADOS" EN
ESPANA EN 1934-1936
Otro paso (*) dado y los preximos por darse
La Congregaci6n para las Causas de los Santos, en la comuni-
cacidn del 21 de octubre de 1988 (Prot. n° 1508-8/88) al Postulador
General de la C.M., le da a conocer yue el Sacerdote Don Jose Luis
Gutierrez ha sido nornbrado ante dicho Dicasterio Relator de la
Causa "Teton. seu Oveten. scu Seguntina seu Urgellen.", de Fran-
cisco Vclasco 'l'obar v sus XIV Comparicros.
1. Ahora se debe buscar y nombrar at Ilamado "colaborador-
externo" v presentarlo al Relator, para cl cstudio de la Causa.
11. Habiendo sido nombrado el Relator de la "Causa canoniza-
tionis Servorum Dei FORTUNATI VELASCO TOBAR et XIV SOCIO-
RUM, Congregationis Missionis, in odium Fidei, uti fertur, inter-
fectorum" (Spagna, 1934-1936), Prot. n° 1508,
"se requiere un diligente complemento de la documentaci6n
eritica • histerica at respecto", es decir:
1 ° - sobre las noticias biogr ificas do los Cohermanos (por ejcm-
plo, sobre su vida virtuosa), v
2° - sobrc las noticias referentes a los lugares donde ellos hail
vivido los irltimos arios o el ultimo periodo dc su vida (por ejem-
plo, la Comunidad local).
111. Lo primero en contribuir at complemento de los datos,
seran:
a) los testirnonios "de visu vcl auditu videntibus" de los Coher-
manos sobre la vida virtuosa de los "martires";
b) el estudio de la Ilistoria v cle las Relaciones sobre las C'omu-
nidades locales dondc residian los "martires";
c) mapas detallados de las ciudades V de los lugares donde fuc-
ron matados los Cohermanos (por ejemplo, mapas de los rnunici-
pios, ayuntamientos, etc.).
(*) cf. "VINCEATIANA", 3,'1987, pp. 218-222.
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IV. El estudio especifico del cspc(icntc martirial de cada
Cohcrmano, debera:
A) EVIDENCIAR,
I° lo importante de lo religioso en la revolution espanola de
los arios 1934-1939,
2° la realidad socio-politica-religiosa de las Provincias de
Teruel, Lerida Oviedo, Guadalajara y Barcelona, y de los lugares
dcl "martirio": Alcorisa, Oliete, Oviedo, Gijon, Soto de Barco, S.
Justo, Guadalajara, Rialp, Ribera de Cardos, Llavorsi;
3° el "martirio" material, es dccir la dinamica de los hechos
y las circunstancias en las cuales sucedio la matanza de cada Coher-
mano:
4° quiencs fueron los que causaron la muerte;
B) y DEMOSTRAR, el Martirio Formal (aspecto teologico), es
dccir:
1 ° i,porquc fueron matados los Sacerdotes y los Hcrmanos
(causa principal o causa co
- principal)?
2° Zcual fue el comportamiento de los que causaron la muerte,
antes-durante - despises Cie la matanza de los Cohermanos?
3° Lporque y como los Cohermanos aceptaron la muerte, o sea,
cual fue su disposition al Martirio?
En los "Actos" dc los Proccsos Diocesanos, se presentan,
- algunas Causas aids completas, por eso requieren menos tra-
bajo: Francisco Velasco Tobar, Antonio Carmaniu, Amado Garcia,
Tornas Pallares, Luis Aguirre, Pelayo-Jose Granado;
- todas las demds requieren on estudio mds largo de los docu-
mentos.
El Estudio (Positio super Martyrio ) que nos aprestarnos a hater
no es de indole psicologica, politica, arqueologica, si no propia-
mente historica-teologica, y pertenece a la Historia de la Iglesia y,
estrictamente, al "Mystcrium Fidei".
Alberto PIRAS, C.M.




('OM L'NICACION... COML'N/CAR... ('()1l VICA,VTES
1. SAN VICENTE , UN CO\iU NICATIVO
Debo confesar quc, cuando se me pidio un mcnsaje para la
puhlicaci6n que piensan iniciar los semi naristas , me senti trans-
formado en uno de esos macaquitos del P. Gabriel, con un enorme
signo do interrogaci6n sobrc la caheza. Se me decia, en cfecto, quc
la rcvista se propone "niejorar la comunicaciou entre los colrerma-
nos", finalidad muv interesante, pero demasiado generica, porquc
la comunicacion se da en campos muv diversos v con diferentes
grados de profundidad . Existc, es verdad , tin comun denominador:
deberia conducir a la comuni6n, mas o menus como la Palabra
eterna, el Logos, que se hizo carne para ilia-logar con el hornhre
v transformarlo.
Sc nee Diane que nuestras Constituciunes v Estatutos tienen
presente el ejempio del Verho cuando nos hahlan de la coinunica-
ci6n cn sus diversos niveles. La C. 152,1 ° recomienda la comunica-
cion de bienes temporalcs , en tanto que el E. 78 , 6° se refiere a las
noticias de la Compariia ; la avuda para sobrcllevar la adversidad
v gozar plenamente de los exitos , que indica la C. 24 ,1 °, exige una
comunicacion previa, to mismo que e) intercambio de experiencias
de que habla la C. 37, 1la comunicacion "de ntrestra expericrrcia
espiritual V apostolica C. 46, sc aproxima a la comuni6n.
Para San Vicente, la comunicacion tenia una importancia fun-
damental. Baste serialar cl hecho de haher escrito unas 30.000 car-
tas. A traves de elias se advicrte que habia adoptado como norma
comunicarse cada semana o cada 15 dias con los supcriores de las
diversas comunidades , de los quc aguardaba, asimismo, una comu-
nicacion frecuente . A manera de ejempio, senala a los PP . Blatiron
v Dchorgnv que, csa semana, no ha rccibido Carta de ellos ( 1); pidc,
en camhio, al P. Lucas que IC "escriba cada .seruarra, sobre el estado
de to compania y de sus trahajos" ( 2). Segura inente se oculta un
velado reproche en la frasc que escribc al P. Testacy: "crefa que
recibiria Carta soya v de ustedes en el eiltimo correo ..., al no recibir
rriu);una, estov preocupado" (3).
Si Bien alguna vez San Vicente parece manifestar satisfaccion
en el ejercicio de la correspondencia activa (4), dada la multiplici-
dad de sus ocupaciones , la comunicacion dehia significarle un ira-
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bajo suplementario considerable. Con cierta frecuencia se cncucn-
tran expresiones de este tipo: "le escribo con prisa ", "solo unas bre-
ves palabras"(5), "rrtuy de rnoche"(6), cuando noes "ert la calls"(7)
o "fuera de casa" (8), y llega a confesar, en una P.D. redactada a
la manana siguiente, que las tachaduras se deben al hecho de hacer
escrito "casi dormido"(9). Pero tambicn escribia rmrv de manana,
"al levantarme de la cama" (10), o despucs do la meditacie n: "se
lo pedire en el santo Sacri ficio que vov a celebrar enseguida" (11);
o concluye porque "tengo prisa por llegar a tiernpo a decir Misa ",
cuando no era el caso de interrumpir la carta para celebrar, y con-
tinuar luego con ideas que le habia sugerido la Eucaristia (12); en
otras oportunidades: "'me quitan la pluma de la ntano" (13).
No era muy simple hacer llegar la correspondencia a destino;
sin embargo, el correo utilizado resultaba bastante eficaz. Dentro
de Francia la entrega de los sobres se efectuaba a los pocos (has;
la correspondencia para Italia o Polonia podia tardar un mes,
incluso durante los periodos de gucrras o turbulencias, rnas o
menos como el tiernpo empleado por ]a carta en la quc se me soli-
citaba este trabajo, que tardo 22 dias para llegar...; gracias a nues-
tras tecnologias podemos aplicar la samara Icnta, incluso en la cor-
respondcncia! Naturalmente, para cada lugar- habia trasmisures
determinados: un franciscano y la senora des Essarts se encarga-
ban de los sobres enviados a Polonia (14); al ecOnomo do San Lazaro
le recuerda que el mensajero para Mantes viaja los sabados por
la manana (15); ni se le pasa recordar que se debe abonar el porte,
aunque no esta dispuesto a pagan doble franqueo (16).
En la comunicacion epistolar con los miembros de la Compania,
San Vicente Sc manifiesta centro de unidad v animador de la vida
espiritual y apostolica de los coherrnanos. A travcs de sus cartas,
en especial, de las escritas antes de 1645, ano en el que cornenzo
a valerse de secretarios (17), se descubre al jefe seguro V encrgico
y, al mismo tiempo, la riqueza de su humanidad.
Por norma general, manifiesta la alegria que Ic proporcionan
las noticias recibidas de un cohermano (18), cuyas dificultades, pro-
blemas, penas comparte (19), y a cuyas alegrias se asocia de cora-
zon (20). Todo le interesa y, para cada cuesticin, de orden econo-
mic(, apostolico o espiritual, tienc una respuesta y directivas pre-
cisas (21). La Compania, mas que una organizacion, es una familia,
respecto a la cual le interesa todo, incluidos los detalles minimos
(22). For eso, en ]as cartas, da cabida a la salud de cada uno de los
cohermanos de la casa (23) y comunica cOmo se encucntran los de
otras comunidades (24). Ni faltan las noticias relacionadas con los
padres y familiares del cohermano al que escribe (25). Cuando se
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refiere a las comunidades , cstas, con frecuencia, son designadas
con el sustantivo mss cercano de /amilia; al despedirse Lie on supe-
rior, le pile que "salade con rrrucho a /ecto a su /arnilia" (26).
El sentido de familia se percihe de manera especial en la pena
que manifiesta al comunicar alguna noticia triste (27), cones podria
ser el fallecimiento de uno o varios coherrnanos; al anunciar la
muerte de varios misioneros de Genova, arrebatados por la peste,
manifiesta: '7e con/ieso que no puedo corrsolarnnc de la privaciorn
de Lantos v tau buenos obreros"(28). En otros casos, se trataha de
incertidunlbre respecto a la suerte que habria tocado a alguno de
sus misioneros, en paises donde existia la persecuci6n religiosa:
por nledio del P. Barry - que habia logrado escapar de Irlanda
supo que las hordas de Cromwell habian "aplastado la cahcza v cor-
ladu pies v nnannos, en presencia de sae nn« dre" al clerigo Lee, v que
el P. Brin habia logrado escapar, aunque sin par adero conocido en
Irlanda, donde corria peligro: "no le sera fticil volt'er a Francia...;
per eso iendra nnecesidad de oracionnes" (29).
Las noticias, obviamente, tenian la linalidad primaria de infor-
mal. Sin embargo, algunas de ellas constituian un autentico inter-
cambio de experiencias, aplicahles en of ras comunidades. En la casa
de Genova se encomendaba a San Jose el incremento de las voca-
ciones; Cl ceo de dicha iniciativa Ilego hasta San Lazaro, desde donde
San Vicente la propuso a otros ambientes (30). Algunos inlormes
de actividades extraordinarias, enviados por cohernianos, Bran nlul-
tiplicados v t asnlitidos a las diversas cornunidades (31). San
Vicente manifiesta satisfacci6n porque el P. Lamberto habia hecho
leer en al refectorio la relaci6n (lei P. Nacquart sabre Madagascar,
y le envia " he de las is/as Hebridas, que noes tan larga, aunque este
tarnnbien llena do madras para alegrarrnos''; sienle no poder man-
dar refuerzos al P. Nacquart, del que no sake si todavia esta en
vida (32). En realidad, hacia nlas Lie dos anos que habia Iallecido
... Y el nlismo P. Lamberto no llegaria a leer la carta anterior, por-
que moriria a fines de enero, victima de su abnegaci6n cn favor
de los apestados de Varsovia.
San Vicente era tin jefe nato, Pero tambien on padre, cuva ter-
nura se manifiesta repetidas veces, en I rases como esta: "a quien
giuero nnas que a rrri nnismo". ,,Simple f6rmula? La manera de comu-
nlcarse Coll sus coherrnanos indica que los queria de verdad, y
deseaba que los vinculos de lamilia se estrecharan sienipr-e mas
entre los misioneros (32).
Pienso que tarnhien a nosotros dirigiria la frase de despedida,
espigada entire miles, con la quc saluda a la conlunidad Lie Varso-
via: '.Abraze con canine a su querida Janiilia, postrado err espiritu
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a sus pies, V le pido a Nuestro Seiior que los aria cada ve;, rncis en
su afectuoso anzor v les de a todos la gracia de cumplir siempre sit
sarttt:sima volutttad en todas las co.sas" (34). Amen.
Alejandro R I GAZIO, C. M.
("Nueva Esperanza", Argentina,
N° 2, pp. 1-5)
(1) III, 34 Edic. Sigueme, 36 (en adelante: ES): 90, ES 89; 99, ES 96.
(2) 1, 527, ES 519.
(3) III, 237, ES 216; cf. IV, 318, ES 305; 325, ES 311.
(4) 1, 254, ES 288.
(5) VII. 421, ES 361; 473, ES 404.
(6) V. 161, ES 148; 645, ES 609: VII, 422. ES 362.
(7) IV, 234, ES 227.
(8) VII, 309, ES 267.
(9) 1, 464, ES 467.
(10) I, 489, ES 488,
(11) 11, 169, ES 141.
(12) II, 569, ES 485; 51, ES 45.
(13) 11, 291, ES 244; 495, ES 421: 558. ES 475.
(14) IV, 325-326, ES 312.
(15) 1, 483, ES 484.
(16) 1.477, ES 479; 11, 223, ES 187; III, 312, ES 290. Precursor de nues-
tra "entrega inntediata " era cl hombre-expre.so, que San Vicente utilizaba
algunas veces; cf. 1, 604, ES 584; II, 269, ES 227.
(17) Il, 558, F.S 475.
(18) Vlll, 552-553, ES 11, 265-266; 11, 573, FS 488.
(19) H. 618-619, ES 528-529.
(20) II, 299, ES 251.
(21) 1. 527-530, ES 519-521.
(22) 1, 482, 483, ES 483. 484.
(23) I, 438, ES 448; 531, ES 525; VII, 296, ES 255-256.
(24) IV, 334, ES 318: VI, 524, 525-526, ES 482-483, 483-484.
(25) 1, 440. ES 449: 480. ES 482: 540, ES 531; 11. 596. ES 51 1: 111. 25.
ES 28.
(26) II, 445-446, ES 375; III, 114, ES 109; IV, 585, ES 545.
(27) IV, 465, ES 433-434; 492-493, ES 457.
(28) VI, 521-522, ES 480-481.
(29) IV, 341-343, ES 325-326.
(30) V, 102, ES 96; 145, ES 135; 462-463, ES 439.
(31) IV, 493, ES 457; la "relacion de C'urcega" tue enviada por San
Vicente v no por el P. Thibauit. como traduce ES.
(32) IV. 537, ES 502.
(33) 11, 67, ES S9,73, ES 64; Mission et Chariu%l9-20, p. 59, ES If. 507;
If. 602, ES 517; III. 251, ES 228; IV, 618, ES 575.
(34) IV, 320. ES 307.
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2. SANTIAGO THOLARI). i,MISION IMPOSIRLE?
Lcidos los ensavos que preceden, no resisto la tentaci6n de
echar brevemente mi cuarto a espadas it propbsito de un misionero
que, ademas de hacersemc simpatico, le fuerza it san Vicente a reve-
larse comp un moralista liberal, urgido por un criterio para el indis-
cutible: la evangelizacion de los pobres. La evangelizaci6n de los
pobres como criterio de moralidad no deja de set- un terra impor-
tante v quiza incdito, aunque aqui Sc limite a un caso muv particu-
lar: el caso del padre Santiago Tholard.
"Santiago Tholard, nacidu en Auxerre el 10 de junio de 1615,
Fue recihido en la Congregaciun de la Misi6n el 20 de noviembre
de 1638, ordenado sacerdote el 17 de diciembre do 1639, v nun-i6
despues de 1671. Demostro durante toda su vida, en Annecy
(1640-1646), Treguier, donde Fue superior (1648-1653), Troves
(1658-1660), San Lazaro, Fontainebleau y otros lugares, las cuali-
dades de un excelente misionero. La provincia de Francia v la de
Lyon Ic tuvieron como visitador durante el generalato de Renato
Almeras" (II, 17-18, nota).
Solo encontramos 8 cartas de SV a Tholard: 3 cuando tenia 25
arios v acababa de ser ordenado sacerdote v destinado a Annecv;
otras 3 cuando contaba 31,40 y 42 arios respectivarnentc y andaba
de misiones; v las 2 Oltinias cuando tenia 43 v 44 ands v estaba en
Troves, sit tercer destino fijo. La bitinia es (lei 6 de agosto de 1659,
un ano antes de quc mur-icra SV. Sin duda se ban perdidu otras
cartas, probablemente numerosas, de esta correspondencia, por
ejemplo todas las del pcriodo 1648 a 1653, en que Tholard fue fun-
dador v superior de Treguier, pero las que conservamos son tan
interesantes que nos podemos dar por satisfechos.
Ademas de estas 8 cartas destinadas a Tholard, SU nornbre apa-
rece en 10 cartas del santo a otros dest inatarios, asi como a prop6-
sito de una repetici6n de oraci6n (XI 41-42) v en un Consejo de las
Hijas de la Caridad, con ocasi6n de un intento por parte de una
hermana v de una sobrina Suva de entrar en este institute
(X 843.844).
Esta es toda v sola la documentaci6n que varnos a utilizar.
La prirnera Carta (I 117-18) es todo un "status quaestionis". El
P. Tholard tiene un serio prohlerna de conciencia, con repercusi6n
ministerial, v SV trata de argumentar con el para llegar a una con-
clusion pr-actica que to solucione. El terra cs central en 6 de las
8 cartas v, Como la soluci6n propuesta por Vicente es mss Clara
para el que para Tholard, iran apareciendo algunas variantes de
acuerdu a la ohstinaci6n de Tholard v a la flexibilidad de Vicente.
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Porque Vicente ama a Tholard. La primera (rase de today es
una apasionada declaraci6n de amor: "Recibi la suya con aura ale-
gria tan sensible que no la puedo expresar, sin otra razors especial
title por .ser una carta del padre T7tolard, a gttietr nti Cora:out ama
atiu ins de to que puedo decir"(11 17-18). Pero, ;quc nadir se escan-
dalicc! Vicente no es exclusivista: ama de la misma forma a otros
muchos misioneros, se diria que a todos, y no solo se lo dice a ellos
en la intimidad de una tarde en penumbra seleccionada para escri-
bir cartas cordiales, sino que lo publica como Ia cosa mas natural.
Quierc decir que es un hombre sano. Al padre De Beaumont, que
queria relener a Tholard, le escribe: "No podemos dejarle at padre
Tholard, por la necesidad que tenerno.s de el aqui' Le ruego que nos
to ntande enseguida, despues de las fiestas de Pascua. DIgale que
tendremos una gran alegrta err verle de nuevo v que le abrazo err
espirint con todo el cariito de mi corazon..."(VIII 251).
Tiene este hombre Ilamado Vicente un coraz6n tan grande, que,
Ieyendo sus cartas, pasamos de la sorpresa a la indiferencia: "in
assueti8 non fit passio", Ic dira a Tholard hablando de otra cosa
(11 90); es decir, de tanto verle amando a todos. va no nos parece
cosa de tanta maravilla. ;,D6nde ha qucdado aquel "humor negro"
de que hablan los libros o aquel severisinio talantc de un Vicente
de Paul parco y duro?...
Pero ,cual era el problema de Tholard? Dice una nota a la pri-
mcra carta que "el Tema tratado en ella es tan delicado, quc hemos
tenido quc otnitir algunos pasajes". ;Vaya por Dios! De todos modos
la cosa esta clara: Tholard sentia terribles tentaciones contra la
castidad cuando confesaba a mujeres. A muchos confesores les
parecera esto tan extratio que se frotaran los ojos. Pero a otros segu-
ramente no. SV por de pronto no se mesa los cabellos y parece quc
la cosa Ic parece natural. Le anima it Tholard con el ejemplo de
"un Sarno .Sacerdote que no con fiesa itunca o nary poco silt caer err
esas rni.serias"(II 18), Ic cuenta el cuento de "un Santo obispo que
sufria estas cosas at bcu tizar mujeres, at principio de la Iglesia,
cuando se hacia el bautismo por innier•sicin (11 90), exagera bastante
cuando Ic dice que "Ia mayor- parte de los confesores, o at rnenos
ntuchos de ellos, se veal molestudos por esas rrti.serias at contienzo
de ester ocupaci(in (de confesar)" (ib.), y no se arredra de declarar
que "un retiro en Valpro/uncle Itizo desaparecer iota tentacii,n may
parecida que por entonces sufria vo en los actos de ??ti vocacicirt"
(ib.). De seguro que a SV, si todavia viviera, no Ic haria la menor
gracia que nosotros anduvicramos aireando cartas cscritas confi-
dencialmcnte a un misionero quc Ic podia consejo. Pero a esta dis-
tancia de afios y a esta alturas suyas, dado que andarnos ''vacando
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rei licitae", como el le decia a Tholard, ni cste ni el nos van a mirar
con males ojos . En todo case es de alabar la discrecion del santo
que, cuando escribe a la madre Chantal , enterada de las vicisitu-
des del angustiado misioncro , Ic dice solamcnte : "Lo que el padre
Tholard me escribe de sit tentaciau es una coca que les sucede de
ordinario a machos at com iettzo tie dedic arse a las con fesiones, peru
va pasando paco a poco , v se tierce como rtornta no dejar de oc u-
parse en ellas, a pesar de los malos efectos que la tentacicin produzca
durance las confesioties " ( 11 83).
Y .por que estaba enterada la madre Chantal? He aqui otra
eta curiosa v admirable. Annecy era la "plaza (acme" de las reli-
giosas de la Visitacion. Francisco de Sales v Juana Francisca Fre-
miot de Chantal las habian fundado alli en 1610. Exactamente 30
anos despues, a ultimos de cnero o primeros de febrero de 1640,
Ilegaban a Annecy cinco misioneros de san Vicente para iniciar una
fundacion. Se Ilamaban Bernardo Codoing, Pedro Escart, Santiago
Tholard, Juan Duhamel v Esteban Bourdet. El superior tenia 30
anos, Escart 28, los demos solo 25; Bourdet ni siquiera estaba orde-
nado todavia. SV, crealo usted o no, conlio aquella parvada a los
cuidados espirituales do la madre Chantal. "Les aconsejo a sus her-
mtanos de Annecv que se cotmuticaran iraeriorntente con santa
fauna; eestos acudia ►t a la superiora de la Visitacion en sus pe ►tas
espirituales v le con fiaban 'prdcticamente' la direcciit ►t de sit alma "
(II 148, nota). "Les he hablado v ellos to han hecho con,nigo -
escrihe la Chantal a Vicente - to mi.smto que si fuesen units hijas
de la Visitacion... Les he dada a cada taro ana prcictica..." (iI 26).
"Dov gracias a Dios - Ic contesta Vicente - par todas las que con-
cede a sus pobres fisioneros par la connuaicacicin que su caridad
soporta tengan con usted v le ruego que los Raga dignos de que siga
concedie ndoles esas gracias por el been usu que macho deseo pagan
de ellas" (11 148).
La sorpresa inicial que nos asalta pensando en una religiosa
dirigiendo espiritualmente a cinco misioneros se desvanece nota-
blcmente si pensamos que Santa Chantal tenia ya 69 anos (tnoriria
al atio siguicnte, 1641) y era sumamente vnnerada y consultada.
"Aunque hublada poco en ptiblico, parece que in fluia macho sabre
todos los que entraban en corttacto con ella. Sencilla v recta, sin
lucella de prejuicios convencionales, tranquilizaba may pronto a los
dentds. Y como pensaba err e llos _v ?to en si mism :a, en seguida se
establecia tutu relaciun inmtediata, personal v hu,nana , cart sits visi-
tautes. Ninguno se sintiti rechazado par ella. La gente iba at con-
vento para hablar de sus dificultades e.spirituales... ", etc. (Elisabeth
- Stapp, "Historic de una santa: Madame de Chantal", Patmos, F.d.
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Rialp, 1966, 358). El mismo SV, nucve anos mas joven, sc dirige a
ella "con espiritte filial" (I1, 74).
Dc todas maneras, rcconozcamoslo, aun hov nos pasmar•ia csta
figura cuasi de ficcion, que seria una mujer dirigiendo oficialmente
a una comunidad de hombres. Este quc escribe no conoce a nin-
guna. Y mucho se teme que no la hava. Y ahi tenernos a Vicente
dc Paul promoviendo la cosa pace 350 anos, sin ningun aspaviento
v corno sin darse cucnta, confiando plenamente en una mujer sin
necesidad de hacer discursos at respecto ni de recibir consignas
canonicas o jerarquicas. En realidad, ^por que una mujer no puede
set- tan dircctora espiritual como un hombre? Si acudimos a catc-
gorias de intuicion v discernimicnto, de pureza de intencion y de
misericordia animadora, podriamos contestar quc mas.
Como era de esperarse, el juicio que santa Chantal hace de los
jovenes misioneros dc Annecv peca de corazon. El superior,
Codoing, "es realmente on hombre digno de ocupar ese cargo''.
Escart "es an sartto"(;caramba!). Duhamel "es an cor-az6n virtuoso,
con mar been juicio, pero le costara macho perseverar•". Tholard
v Bourdet "tienen necesidad de algana aYnda Para que salgan an
poco de Si' misrnos". Aunque son juicios arnorosos, tambicn parece
que son accrtados. Codoing foe un hucn superior en varios luga-
res, no ohstantc los vapuleos periodicos a quc lo sometia el funda-
dor. Duhamel, efectivamcnte, no pcrsevero. Y era cierto quc'I'ho-
lard v Bourdet, si bicn por diversos motivos, "debian salir de si
mismos". Quiza sc cquivoco con Escart, no porquc no fuera un
santo, quicn puede saber eso hic in terra, lino porque la impresion
de santidact la daba su celo, pero su celo era tremendamente indis-
creto. En fin, la benevolencia de corazon v juicio no era exclusiva
de la Chantal, Vicente sobrcabundaba en to mismo: la pacicncia
que tuvo con Escart v Tholard se ve en las cartas que les escribe
v se adivina mucho mas de to que se ve.
Estabamos en el prohlema dc Tholard... Se supone quc si Ic
daba tan fuerte a la Nora de oir confesiones ferneninas, las olas se
agitarian tambicn en otras oportunidadcs. Para no trivializar el
tema, sepamos que. SV alaba "la delicadeza de su conciencia"
(II 1 12). Era un hombre tentado, pero tambicn escrupuloso. Y, por
tanto, latoso, prolijo V confuso: "En lo referents a lets cartas, sienn-
pre las mere con caririo. Me parece que sera conveniente que las Naga
nncis cortas V en pegrtei''os pcirrafos, para que pueda porter al mar-
gen mi respuesta'' (II 113). Tampoco era muv obediente, aunquc
entre escrupulosos no se puede hablar propiamente de desobedicn-
cia: se le qucja SV de que no haya hecho caso ni a su prelado, el
Obispo Junto Guerin, ni a el mismo. Pero Ia cosa no es tan simple
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desde el dirigido como desde el director. Aparte de que la Sangre
Ic bullia. 'AV, Jesus - Ic dice san Vicente -. Absit que vuelva a
dar mas vueltas al asunto v se ponga a pensar de nuevo en esos mrovi-
mtientos de gala, ni em las ideas que se le ocurren a veces sobre el
mtatrimonio, ni en los sentimzientos de desesperacidn..." (II 112).
Como vemos, el panorarna clinico se amplia y nos nos extraria que,
si SV veia clara de todas maneras la solucion, el alborotado Tho-
lard la viera cada vez mas oscura.
* i,Que le dice SV'? Padre Tholard: Lo que le pasa proviene del
rnaligno, que quiere apartarnos del Bien (11 90); "desprecie esas suges-
tiones diabdlicas v la rnalicia de su aittor que es el diablo"(11 1 12).
Dios lo permite Como una "crux en la que le ha clavado la Provi-
dencia, no para que usted se pierda, sino para que se perfeccione"
(11 18): todas eras cosas no son mas que "ejercicios para su purga-
cibn, ilumrinacidrt v pert eccion ''(11 112); ademas, "Dios quiere que
los que tengan que avudar espiritualmente a los dermas caigan en
todas las tentaciones espirituales v corporates que pueden su f rir los
otros... para que puedan compadecerlos" (ib.). Por otro lado, entienda
que, si Dios le ha dado gracias suficiente en el pasado, no se las
va a quitar en el futuro (II 18).
* Tenga en cuenta, hermano amadisimo, los siguientes prin-
cipios:
1 °. Que usted colahora con esa gracia de Dios "en la pureza
de iute ncicin con que empieza las con fesiones, en el temtor que tiene
de of render a Dios en ellas, en los remrordirnientos que siente cuando,
habiendole la violencia de la tentacidn quitado la libertad, sucurn-
bre la naturaleza, 'vacando rei licitae', v finalmente en la finite deci-
sion que tiene de preferir la rmtterte antes que comteter voluntaria-
rnerrte algiin oral" (II 18).
2°. Que usted, al confesar, no solamente se dedica a algo licito,
sino bueno v necesario (cf. 11 113). Es mas importante el bien de
los demas que cl mal dc usted. ''Dios le ha llamado a la vocacioort
en que esta, le ha dodo sit berrdiciorr en ella, le ha cortservado err
ella; por ese media ha exiendido usted por todas panes el reino de
Dios v ha salvado a muchas almas, v lo seguira haciendo cada vez
colt manor gracia, segitn espero. iAv, Jesus! Padre, Zv como podria
usted reparar el disgusto v el dario que habria de experimentar la
gloria de Dios v las almas que el ha redimido con sit preciosa San-
gre, si deja de hacer to que hace?" (II 18-19). il.a gloria de Dios v
la sai acion dc las almas, padre 'I'holard! Eso es lo que importa
y no su tranquilidad.
3°. Que no puede haher pecado donde no hay Vol Lill tariedad
(II 18). Y no Inc diga que podria haherlo impedido: "No padre, no
lo crea usted asi, va que in ese movirrtiento in su efecto dependen
de su voluntad, que no los podria irrrpedir en ntedio de la agitacion
de la naturaleza" (ib.).
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* Por tanto, mi buen padre Tholard, tenemos que Ilegar a con-
clusiones practicas:
1 °. "Pase por encinta de esas rnaterias to muds ligerantente que
pueda" (19).
2°. "Corr fiesese de esas miserias nunca o muy pocas veces"; haga
como un santo Sacerdote a quien yo conozco, "que no se confiesa
de eso nunca mds que en su con fesion anual" ( 11 18).
3°. No deje de confesar, confiese. "Lo que nuestro Sehor pide
de nosotros es que pasetnos aprisa por esas materias, de tnodo, sin
embargo, que no dejernos nunca de decir y de hacer las cows que
se necesitan para ayudar a las ahnas a limpiarse de esos defecaos.
Nuestro Senor sera so instruccidn su fuerza en estc asunto. Ponga
en el toda su confianza..." (11 90).
4°. "Mantenganse siempre hurnilde v alegre todo cuanto pueda.
De ordinario Dios perrnite que sucedan todas estas cosas para librar-
nos de cierto orgullo oculto y para engendrar en nosotros to santa
hutnildad..." (ES 112-113).
5°. Por ultimo, padre, ;hay que vivir! 'No nos estd permitido
dejar de vivir por el hecho de que nuestra vida resida en la concu-
piscencia de to carne, en la de los ojos v en la soberbia de la vida...
Y no se preocupe de to que. me indica que le dicer sus con fesores
sobre esto: no estan Bien enterados in tienen su ficiente experiencia
de estas cosas... Me ofrezco para responder por usled delante de
Dios..." (11 19).
i,No es maravilloso san Vicente? ,Noes increible? Otros diran:
i,No es un laxista alas bien? Digarnos, en primer lugar, que ejerce
un diagnostico personalizado: conoce a Tholard, sabe de su delica-
deza y de sus escrupulos, to valora como misionero que no puede
inutilizarse y da una respuesta para el. Digarnos, en segundo lugar,
que, para SV, lo primero son los pobres, neccsitados de misione-
ros a tarca completa, no de misioneros que digan predico si pero
confieso no: la tranquilidad personal ha de pasar a Segundo ter-
mino . La evangelizacion de los pobres comp criterio moral relati-
viza los problemas de ensimismaniento personal. Y digamos, final-
mente, que el santo se considera representante de la misericordia
de Dios mas que de su juicio, del perdon alas que del castigo, de
la animacion mas que de la pesadumbre. En cualquier caso ahi que-
dan esas (rases inolvidables: No nos esta permitido dejar de vivir...
No se preocupe de lo clue dicen algunos confesores... Me ofrezco
para responder por usted delantc de Dios!
Hasta aqui me he limitado a espigar en las 3 prirneras cartas
de Vicente a Tholard. Leamos a continuacion las cartas 4, 7 v 8,
pues la 5 y la 6 tratan de otros temas. Son cartas distanciadas: Ia
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4 de 1646, Ia 7 de 1657 v la 8 de 1659. Tholard va surnando arios,
aunque no muchos todavia. Pero la tentacion prosigue y, a pcsar
de Vicente, Ia renuencia de Tholard a confesar va en auniento. En
la carta dc 1646 Vicente pace que Tholard considere su vida como
una esforrada lucha contra el dernonio, en Ia que el debe set- cl ven-
cedor v no el vencido. El que se rinde un poco es el propio Vicente:
"Si le aprieta fuerte la tentacidn, suspenda la confesidn v dedigtrese
a paci ficar a las genies" (III 120). Era otro modo de ejercer el minis-
terio de Ia reconciliacion. En carta a Guillermo Delville, superior
de Crecy, lo reitera:: "hspero que podru enviarle al padre Tholard
dentro de tres o cuatro dias, para aliviarle v para que se encargue
de la mai ana . Tiene gracia de Dios para preparar a los pueblos a
recibir las ntisericordias que el derrama en las misiones bien
ltechas... Que no oiga con fesiones; podra sen•ir para las avenencias... "
(III 227).
De once afios despues, estando Tholard en Troves, data la carta
7. Vicente no se cansa. Hay una quc•ja velada: "Raga cuatoto antes
to que listed podia, v me atrevo a decir que debia, haber hecho pace
tiempo"(VII 254). j,Que Cosa? Lo que siempre le aconsejo N. no desa-
nimarse: "Si ha pertnanecido listed ert la contpaitia durance rrirtte
altos, podrei seguir todavia en ella otros r'einte o treinta imis, va que
las cosas no serdtt mas di/iciles en el futuro que lo que !tart side hasca
ahora... " (ib.). Era natural que las tentaciones contra la castidad
incidieran en tentaciones contra la vocacion. Por eso Tholard se
Ilena de Judas, en concreto una sobre el voto de evangelizar a los
pobres y otra sobre la gravedad de los pecados contra los votos.
Sobre lit prirnera SV le (lice que ese voto se puede cumplir sin
necesidad de estar dando misiones: "Se entiende que eso ha de ser
segtin las reglas de la obediertcia, de forma que si el superior no lo
envia alla, no esta usted obligado. iCudrttos hay que no ptteden dedi-
carse a ello , sin de jar de ser verdaderos rnisione ros! Los procurado-
res de las casas, los directores v el propio superior general, que
mochas r'eces no ptteden it a misionar, ison acaso menos ntientbros
de la compahia v no curnplen su voto?..." (VII 254). Tholard, sin
embargo, asonta lit orcja; noes una duda indil'crente; sicndo on buen
misionero, sus escrupulos hacen que todo le pase por la cabeza;
incluso no solo dejar de confesar, sino dejar de dar misiones. SV,
que se da cuenta, le dice: " l.levando las cocas pasta el extrento, si
e/ superior juzgase que hav en ello an peligro manifiesto para usted,
,no podrei dispensarle de it a misionar?" (ib.).
En cuatoto a la segunda dada, el santo responde que si, que los
pecados contra los votos son mavores, pero que eso no es ningt n
motivo para no hacerlos, sino todo lo contrario (ib.: 254-255).
Vicente reafirnia su fe en Tholard : "Padre, teme usted dema-
siado a Dios para faltarle en cosas de importartcia " ( ib. 255).
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La misma fc en la carta 8, un ano despues: "Me ha consolado
usted rnacho con la repugnancia que dentuestra tener por todas las
cocas que no son o no tienden a Dios v par las fuerzas corporales
que le quedan despues de tantos trahajos...'' (VIII 60). Y una solu-
cion intermedia, a la busca de progreso en cl asunto de confesar:
"Race usted bien al obrar sencillamente en el asunto de las cort fe-
siones, v hard Bien si sigue ovendo a las personas que sientan devo-
cion en confesarse con usted, sin necesidad de exponerse al iribtr
nal para toda clase de gentes, a no ser para aliviar a los demos con-
fesores cuando Nava mocha faerta" (ib. 59-60).
Asi clue primero era confesar a todos; luego dejar de confesar:
ahora confesar a las personas que lo requieran expresamentc, no
a todas... Inasequible at clesaliento, Vicente se pliega al dcsasosc-
gado Tholard. Se diria que no consiguc sacarlo del atolladero. Pcro
puede quc to hiciera. De hecho T'holard persevere comp "excclente
misionero", to que no hubicra podido ser sin la avuda dc Vicente,
v, tras la muerte del Santo (icontinuaria escribiendole cartas!), "la
provincia de Francia v la de Lvon to tuvicron corno visitador
durante el gencralato de Renato Almeras".
Las cartas que no hemos comcntado aun - ]a 5 v Ia 6 -, escri-
tas respectivamente en los ar os 55 y 57, tratan de misioncs v su
mensaje es tambien sustancioso. La primera juzga un hecho a la
Iuz evangelica del ''Si alguien quiere quitarte la timica, dejale l n-
bien el mattto"(Mt 5, 40). Seguramente Tholard no estaha nada con-
tento con que aquel franciscano hubiera Ilegado a prcdicar a Maule
precisamente cuando eI tenia que misionar alli. SV le dice quc "coda
el prdpito". - Pero, "si cedemos, nos hardn la misma faena en todas
partes v todo el mundo nos despreciard ". - "No importa: no somos
verdaderos cristianos si no abr-azatnos v vetnos con afecto los des-
precios que nos hagan" (V 452-453).
La segunda cs un tratadito sobre "cuando una mision fracasa".
La escribe san Vicente un dia de Guadalupe, ano 1657. Tholard esta
desconsolado, v tambien enojado, porquc el auditorio es pequeno,
unas cien personas, v porque, en lugar dc darics alojamiento pro-
pio, los han relegado a una posada. SV cornienza, cosas suyas, por
dectararse culpable del aparente fracaso y por pedir perdon a los
misioneros. A continuacion le dice a Tholard que nada de interrum-
pir la mision, y le da leis razones, enumeradas, la principal de las
cuales cs que una sola alma que se salve justifica el esluerzo v, de
no salvarse, exigiria responsables. No podia (altar cI ejemplo de
nuestro Senor, que "7enia que dejar su rebano do 99 ovejas para it
a buscar a la extraviada". Dcspues, "colt much,simo respe to ", zaran-
dea a aquellos misioneros: quizi les falta paciencia, humildad, ora-
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cion y mortification; el maligno puede servirse, para destruction,
de los sentimientos de su naturaleza, "morti ficada por no haber sido
acogidos con aquellas atenciones que se usun en otros lugares, o por
no halter sido ulojados dehidamente, lino en una posada ". Y la carta
termina con este cscopetazo: "Me arrevo a decirles que este misera-
ble ha conseguido hacer las mejores misiones precisamente cuando
estaha hospedado en las posadas" (VIII 19).
Hay Otto asunto marginal, del que nos entcramos por la carta
8 y por un Consejo de las I lijas de la Caridad (X 843-844). Se trata
primero de una hermana del P. Tholard, que estaba enferma. SV,
para aludir a su enfermedad , cita un texto de san Marcos : "no estaha
en sus cabales" (3, 21). El santo, aunque queria atenderla aun mejor,
le dio lugar en el asilo del Nombre de Jesus. Le dice a Tholard: "Este
tranquilo; stc teal no aunrenta ni disnrinuve; tiene buenos interva-
los, aunque no durardn muc•hu" (VIII 60).
Supongo que, en el Consejo de las Hijas de la Caridad, no se
trata de la misma hermana, sino de otra, quien, junto con su hija,
quieren entrar Hijas de la Caridad. Hay cierta discrepancia entre
Vicente y Luisa. Por Orden del primero. aunque con dudas, hahian
sido recihidas a prueba. Luisa entiende quc no tienen cualidades;
sin embargo, dada su buena voluntad y en atencion al padre Tho-
lard, si el senor Vicente quiere quc se las reciba, se hara con gusto.
Y SV sentencia lo quc Luisa descaba: "No, .eirorita; nuncu hay que
hacer nada err contra de to que tenemos obligaciOn. Hemos de it de re-
chos a Dios. Se ,nuv hien que el senor Tholard desea eso comp tin
bien pura sit hermana, pero sera f6cil hacerle emender las razones
que hay para no admitirlas. Como la hija tin gale para nuda (ceguera
progresiva), i,que podria pacer err la situaeicirr en que se encuentra,
si sit nradre la defuse? Y si In madre no tient, consideraci611 con sit
hija, ,con quichr la tendril? Fit cuanto a ruf, vo no le acon sejaria que
la dejase, vita la en/erntedud que padece..... (X 844-845).
ZMisi6n in,posible? I luhiera podido decirse asi. Santiago Tho-
lard andaha tan desarbolado que on conse.jero sesudo, de Csos que
se las saben todas, le huhiera dictado sentencia con infalihilidad:
usted nada tiene que hater aqui, ha errado el blanco, le falta el
minimo, circuit por otro barrio... Pero Vicente de Paul intuyo su
valor, lo acompano a lo largo del camino, Ic tuvo pacicncia v In
anirn6 siempre: no le falta la gracia de Dios, ademas usted Ic cor-
responde sulicientemente; item mas, At est.in los pobres y no se
evada usted de cllos con historietas intimistas, por mucho que las
quiera ilustrar. No le fue facil al canto. Tuvo que estirar o allojar
el sedal segitn las embestidas tholardianas, pero cl pescado no solo
no se le fue del hilo, sino quc Ilego, aunque un poco menos, it dondc
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eI queria hacerle Ilegar . Tholar fue en del initiva "Lin exceleute rttisio-
nero", sin escandalos y con mocha eficacia.
Pienso que Lin joven, en Lin seininario interno por ejemplo,
podria decirse en algirn mat momento : 1Misi6n imposible, adios
pampa mia! Pues depende, joven. Depende mas de la ilusion que
de la naturaleza , del amor que de la sensualidad , de la gracia de
Dios pc ) r supuesto que de la debilidad humana . Depende de si seguir
a Cristo N, Ilevar la buena nueva it los pobres le importan de ver-
dad. Porque cn este caso , si es Listed "abierto de corazcin "(VI i 253)
v "delicado de coiiciencia"( Il 112), si "pasa porencinia de estas mate-
rias lo rods ligeramente que pueda "( 11 19) y "pre fiere la muerte antes
que cometer voluntariamente el nral "(I1 18 ), si "se malitierte alegre
v hunlilde todo cuando puede" ( Ii 112) v "nuestro Senor es so ins-
rruc-ciorr v so fuerza en r,te asunto "( 11 90), si, finalmente , se acuerda
Listed algirn dia de Santiago Tholard, entonces , cuando clentro de
muchus ands algirn despistado escriha sir hiografia, pods pince-
larlu asi : Las paso moradas, pero fue tin excelente misionero. Mien-
I as tanto, pidamosle una avudita al senor Vicente, a ver que carta
nos cyc vibe.
Vicente DE DIOS, CAI.
("Aitento", Mexico; N° 4,
pp. 82-92)
(. rr,- pondeucia de Sl' relwnvr a San)iago 71whitd
Camas dirigidas a Santiago Tholatd.
Carta 445 11 17 . 19
Carla 498 II 89. 91
Carta 516 II 112. 111
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Cm-ms alusivas a Santiago 1 holard
452 De Santa Chamal a SV 11 25. 26 fehreru 1640
482. De S% a Ikrnardo Cudoing It 64- 69 26 julio 1640
491. Ih S% a Santa Chamal II 83 85 26 agoslo 1640
669. ik SV a Juan Guerin 11 301 - 302 12 lebrero 1643
816. IX- SV a Renato Sauvage 11 474 475 19 enero 1646
1037. De SV a Guillermo Iklvdle 111 227 228 1 oetubre 1647
I I61. I)e SV at canonigu Rumelin 111 413 . 414 7 junio 1649
3022 Dr SV :d Obispo Luis Puuquct Vlll 48 26 julio 1659
3207 1 k SV a Pedro d e Beauuunn VIII 25(1. 251 7 matzo 1660
3241 Dc SV a Pedro de Baunwnt VIII 284 285 2 mavo 16611
' Otras alusioncs:
- Rcpctioon de oracion 26 junio 1642 X1 41 - 12
Luca de lundaciones ) nennbre de superiores x 565
Conse j„ de L,s Ilijas do la (at dad x 843 - 814
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3. LA COMUNICAZIONE NELLA VITA DI COMUNITA
Dagli esiti valutativi dello studio di cornunicazione si puo trar-
re la conclusiorte the gli insuccessi nel campo Bella contunicazione
Sono piuttosto provocati da:
- it carattere taciturno di una persona; essendo silenzioso, essa
e restia a conversare con it suo interlocutore the a sua volta l'inter-
preta in un'altra rnaniera perche non vuole rendersi conto del suo
silenzio. Cosi fallisce la sua cornunicazione.
- it temperamento chiuso; cio puo causare la non-scorrevo-
lezza Bella comurticazione perche rende 1'interloculore inipaziente
e non capace di capire quello the la persona vuole. Lssendo chiusa,
poi, essa di f ficibnertte puo dare i suoi giudizi. La sua chiusura men-
tale significa anche la sua mancanza di fiducia negli altri.
- t'atteggiamento di superiority : essa e spesso causalo dall'o-
pinione esagerata Belle proprie capacity e di se. Tale atteggiamento
puo provocare 1'assenza di stima, l'indi f fereuza e it disprezzo per
gli altri, l'ostentazione di altera superiority, l'intransigenza nei con-
fronti Belle opinioni altrui, it vanto delle proprie opinioni ed altri
contportarnenti arroganti.
- 1'invidia the ostacolu i rapporti interpersonale.
- it malinteso nell'interpretare i giudizi altrui.
- it retroterra culturale diverso ; il quale determina comples-
si d'in feriorita per un indii'iduo, rnentre stimola nell'altro la super-
bia. L'individuo affetto da complessi d'inferiorita esita a comuni-
care, si preoccupa di essere contestato, non vuole sentirsi porre del-
le dornande, e si esprime con di f ficolty.
- ii carattere emotivo the genera 1'irrequietezza nel modo di
conversare; l'individuo non vuole ascoltare gli altri.
- l'assenza di una buona collaborazione the puci permettere
la realizzazione della cornunicazione faccia a faccia.
Considerando quarto detto, occorre che:
1. ci sia una buona volonta per cornunicare bene.
2. ognuno faccia 1'esarne di coscienza.
3. rnostrinu un atteggiamertto aperto l'uno verso l'altro circa
loco situazioni personals e proprie volonta.
4. possiedano cornprensione verso gli altri, pazienza e ac:co-
glienza agli altri come essi siano.
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5. abbiano la comunicazione faccia a faccia.
6. nei casi sgradevoli ove si trova qualcuno of feso, si aiutino
reciprocamente al fine di evitare una distorta interpretazione dei
fatti ed i probabili errori di informazione . I soggetti coinvolti si in-
forntino direttamente dalla prima persona per evitare the tali erro-
ri si protraggano net tempo.
7. regni uno spirito di collaborazione in tutti gli ambiti di atti-
vita perche la vita di comunita esige una coesione tra i membri. Con
una buona collaborazione , ogni problema sara superabile finche ab-
biano la sincerity senza pretesa individuale.
Coloro the non siano a conoscenza delle teorie sulla corrrunica-
zione si apprestino ad esaminarle per trarne indicazioni pratiche
nei rapporti di convivenza.
Per cirque anni 1 'Autore conduce i torsi di comunicazione in-
terpersonale nelle case religiose durante it periodo del noviziato di
diversi ordini e congregazioni in Indonesia.
Joannes TONDOWIDJOJO, C.M.





• la somma di individui the stanno insieme;
• l'insieme di persone che vogliono stare insieme;
- ma e:
• l'insieme di persone the vogliono insieme, cioe,
• the hanno una volonta comune,
• identificata in un ohiettivo o proposito comune,
• the vogliono raggitrngere cooperativamente, ognuno se-
condo it proprio ruolo,
• cosa the fonda un nuovo rapporto di comunicazione in-
terpersonale, di fiducia e amicizia reciproca; fonte, a sua
volta, di liberty e creativity nel dono di se.
- 595 -
(Allo stesso modo possiamo dire the un Istituto Religioso non
e la somma delle comunita o Belle province ma l'insieme the ha
una cornune volonta).
2) La partecipazione, condizione "sure qua non', peressere e dive-
nire gruppo-cornunilti
a) dar "posto" ad ognuno
b) prendere it proprio "posto"
c) assicurare le strutture c i metodi adeguati.
3) La comunicazione in on gruppo
• non si riduce alle sole relazioni interpersonali,
• ma esige relazioni strutturali e, nel nostro caso, anche isti-
tuzionali per:
a) maturare la coscienza comunc
• della realty
• (lei valori e dei modi di esprimerli, in ordine a
b) determinare, in diverse istanze, cib the si vuole in cornu-
ne, in termini di fini, obiettivi, programmi e organizza-
zione;
c) attuare quanto deciso e revisionarlo periodicamente.
• la comunicazione e cost all'origine del gruppo, in quanto le
persone rivelano se stesse ed i loro propositi e, alto stesso
tempo, e frutto della convergenza delle diverse volonta in pro-
positi comuni.
4) La suddetta dinamica della comunicazione nell'ambito di un
gruppo ecctesiale none alum the quella della stessa Eucaristia:
a) la coscicnza comurre the si forma all'ascolto della Parola
di Dio e dci "Segni dei Ternpi" (profezia);
b) la determinazionc di cio the si vuole in comune costituisce
I'oblazione di se per it bene connme o la forma concreta di
consacrare la propria vita per i fratelli (sacerdozio);
c) attuare ognuno quanto deciso in comune per it bcnc degli
altri e it modo concreto di edificare la fraternity e comu-
nione universate nello spazio-tempo concreto net quale si
muove it gruppo (regolarita-servizio). La revisione, a sua vol-
ta, e it punto di partenza per ricominciare it cammino, co-
me avviene con la celebrazione penitenziale.
5) Questo dinanrisrno, infine, ha
• come origine: it dinamismo Trinitario (dare ricevere)
• come anima delta storia: lo Spirito Santo
• coarse orizz_onte ultimo: it Regno di Dio.
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11 terra viene cost sviluppato intorno at dinamismo di un grup-
po-cornunita-apostolica, cercando di mettere insieme diverse com-
ponenti nella luce delta spirituality o del "vivere cristiano" in e di
Uri gruppo.
1. La comunicazione net rnomcnto della maturazione delta coscien-
za comune ( formazione , elaborazione)
Ci sono due tipi di comunicazione:
• informazione e dialogo,
• che, dosati e coordinati organicamente,
• favoriscono la formazionc di una coscienza conituie o di
gruppo
• in ordinc a quanto si deve elaborare per I'ulteriore clecisione.
1. 1.'infornmzione : prima fornia di comunicazione per la vita di on
h, PPo
a) ('informazione puo e deve essere:
• informale - formale
• strutturale - istituzionale
• giornalistica - scientifica (tecnica, qualificata, divulga-
tiva)





c) assicurare I'obiettivita dcll'informazione
• selezionare i metodi c procedure
• evitare la manipolazione e I'abuso del segreto
• revisionare contenuti, tnctodi e procedure.
2. Il dialogo, seconda forma di comunicazione per la vita del gruppo
a) intcso:
- come ricerca e studio di cio che costituisce l'oggetto co-
mune:
• conosccnza c interpretazione delta realty
• consapevolezza dei valori cornuni e delle loro esigenze
• elaborazione di quanto it gruppo deve decidere
- come intercomunicazione delta coscienza:
• preghiera comunitaria
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• comunicazione del la propria esperienza dei valori co-
muni
• comunicazioni di espcrienze pastorali nei lord pregi
e limiti.
b) it dialogo implica:
• Rivelazione - Fede
• Dono - Accoglienza
• Parola - Ascolto
SILENZIO
UMILTA
c) si vive nella tensione try
• pienezza c indigenza
• identity e differenza
• consenso c lotta
Il. La connuiicazione net momento Bella risoluzione di cio the si
vuole comunc:
Un gruppo, come la persona, si costruisce nella misura delta
validity delie sue scelte. E cosi come una persona non cresce nella
ripetitivity o routine, cosi un gruppo. 11 discernimento c it dinami-
smo delle scelte personali e di quelle di un gruppo. Discernimento
che, vissuto nella fede, diviene sapienza cristiana, quella delta croce.
11 discernimento comunitario (itinerario vissuto in dialogo) si
applica:
1. ulla .situaziom-
a) iI discernimento tende a:
• circoscrivere, individuare e precisare i condizionamenti
della realty, cioc,
• oggettivare al massimo la situazione nelle sue varie com-
ponenti per individuare it nucleo dclla questions, la sfi-
da the la realty pone al gruppo;
• cercare di individuare, alla luce delta vocazione e mis-
sione, Ic varie ipotesi di soluzione;
b) ciO implica:
• esercitarc it diritto all'informazione da ricevere e da da-
re, tramite consultazione;
• capacity critica dei fenomeni;
• capacity di comporre nell'unity le diverse situazioni con-
crete (capacity di sintesi);
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• la sapienza per la quale, attirati al vero e al hens, si og-
gettivizza e accoglie la sitnazione cosi come essa e;
• sapienza the c fortezza , niagnanimita , pazienza, tunilta;
• sapienza the interpreta nella Bede le aspirazioni degli uo-
mini, i segni delta presenza di Dio (contemptazione);
c) questo momento si vive, nella tensione, oltre quella del dia-
logo, tra:
• oggettivita e conseguenze personali-soggettive;
• logica delle cose e sensihilita-affettivita.
2. alla scelta pre/erenziale:
a) it discernimento tende a:
• valutare ognuna Belle ipotesi di soluzione confrontando-
Ic con la vocazione-missione della Chiesa e del gruppo in
essa, con le possibilita rcali di attuazione, con l'inciden-
za e Ic conseguenze di ognuna di esse per i membri del
gruppo e per gli altri ai quali it gruppo e rivolto:
• scegliere un'ipotesi come preferenziale;
• analizzare la scelta preferen -z.iale nei modi , tempi di at-
tuazione e responsabili per vagliarne la fattihilita e cir-
coscriverla entro i limiti di questa;
h) cio implica:
• capacity di studio e riflessione
• I'onesta (fella coscienza
• la ricerca Bella Volonta di Dio
• la sapien/a e umilta di scelte autentiche;
c) cio si vive nella tensione Ira:
• opinioni c scelte contrastanti;
• flessihilita per la convergenza e adesione Bella verita se-
condo coscienza personale;
• democra z ia (maggioranza-minoranza ) e consenso-unita
ncllo Spirito;
• it possibile "qui e adesso" c I'ideale;
3. alla scelia o risoluziune:
a) it discernimento tende a:
• esercitare la liberty:
come scelta Ira possibilita
come irnpero, dominio, signoria della volonta persona-
le - individuale e collettiva - sulla propria decisions
e quindi sully storia.
• assumere le responsahilita dell'attuazione, ognuno secon-









• capacity di liberty e oblativita o di scelta
• adesione a cio the si considera it "meglio possibile"
• docility alla volonta di Dio;
c) cio, si vive nella tensione tra:
• lo sperimentato e it nuovo-ignoto-rischio
• consuetudine e creativity
• perplessita e necessity di sceltc
• delega e assunzione di responsabilita in prima persona
• bonta oggettiva di quanto si decide e conseguenza sogget-
tiva
• attitudini personali e necessity del gruppo.
M. La comunicazione nel momento dell ' attuazione - revisione di
quanto a stato deciso
L'imprevedibilita clella vita fa si the I'attuazione di un piano
o programma debba necessariamente essere flessibile e quindi ri-
dimensionabile. A cio serve la revisione periodica. Attuarc-revi-
sionare si esigono come espressione dell'unica fedelta alla Volon-
ta di Dio. La revisione ha diversi gradi e momenti ed a l'inizio di
un nuovo dinamismo,
I. L'attuazione-revisione si riferisce:
• agli obiettivi (raggiunti e non)
• ai processi metodologici (validi o no per raggiungere I'o-
biettivo)
• all'impegno dei responsabili
• alla vita di gruppo (stile di vita, rapporti interpersonali-
correzione e promozione fraterna);
2. cio implica:
• fedelta e coerenza nell'attcrazione di quanto deciso insic-
me (obbcdienza alla Volonta di Dio tramite la comunita)
• volonta comune e sforzi conseguenti per raggiungere I'o-
biettivo
• obiettivita, verita. umilta
• senso critico per cogliere pregi e limiti, e problemi emer-
genti
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• gioia e gratitudine per quanto fatto e raggiunto, e pazienza
per quanto non latto e non raggiunto (celebrare it vissuto)
3. Si vive nella tensione tra:
• propositi e condizioni imponderabili (non prevedibili)
• slorzi personali e risultati raggiunti e proposti
• obiettivita e tentazione moralizzante, sia giustificante the
colpevolizzante
• cio the e stato raggiunto e cio the manca (speranza).
('ONCLI SIONE
1. 111) gruppo-comunita e una realty
• sernpre da coslruire
• accogliendo ciio the essa e e ancora no
• per ricrearla ogni giorno, come suoi membri (per amore)
o come autorita (per funzione):
suscitando la coin unicazione opportuna
confermando i Iratelli nella fede
vegliando c cooperando perche attui coerentementc
quanto dcciso.
2. Un gruppo-comunity ecclesiale c una realty
• chiamata alla santita su immagine della Trinity
• ill permanente dinamismo di configurazione con Cristo
• tramite scelte secondo it Vangelo
• Iatte in dialogo e discernimento
• per la crescita dell'insieme del Corpo Mistico di Cristo,
per la dilatazione del Regno di Dio.
Juan B . CAPliI,LARO
(Incontro dell ' Unione Membri Curic
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PRESENTATION DL CI: TEXTE
L.'essentiel, et cc qui ni'a etc demande, c'est la pensee de St Vincent.
II m'a semble important de mettre en regard certaines conceptions modcr-
nes, qui feront justement ressorlir son actualitc, sa modernite. Je ne pou-
vais dcccmment resumer davantage ccs conceptions...
Je cherche non pas a faire absorber des connaissances, des notions
ou des theories, qui tie servent qu'a briller et a se cooper des autres, mais
a en niontrer la porter, a faire voir comment cues pcuvent eclairer telle
ou telle situation, mieux nous aider a communiquer, a vivre avec...
Lien avec LA VIE SPIRITUELLE: Nous ne sommcs pas d'un cote uric
ame, de I'autre, tin corps: nous sornmes corps-ame, ame incarnce; nous
n'avons pas d'un cote des activitcs professionnelles, prol`anes on pastora-
les et de I'autre la foi et Ia vie spirituelle; nos activitcs professionnelles,
meme terre-a-tcrrc, sonl des activitcs de baptises, ont it Cue imprcgnccs
de vie dc Foi et de Charite.
L'AUTORITE SELON SAINT VINCENT DE PAUL
INTRO 111C.I'II)N:
1. QUE VE.UT DIRE: "AUTORITE"?
Aujourd i ni cc mot es( svnonvme de pouvoir par contrainte et Arend
souvent tine nuance plus ou moms pejorative, plus on moms teintee de ref us.
Cette acception de "pouvoir contraignant", it I'avait, Bien stir, dcja dons
l'Antiquite (cc ne sont pas les temps modernes qui ont invent& les dictatcurs
et Ics despotes, ni meme les dictatures populaires); mais cc n'ctait pas son
sens premier. En latin, "auctoritas" veut dire d'abord: "accroissemettt
"accomplissement", puis le fait d'ctre ]"',intent-" dune action, ou d'un livre;
cela vient du verbs "augeo, augere": accroitre, augmenter; produire; pour-
voir (en subsistances, en offrandes).
Et c'est le hens qu'il a essentiellement clans In Bible ei Bans la pensee
chretienne, en s'appliquant d'abord a Dieu, I'AUTEUR de la vie, du salut,
de la saintete: ainsi Actes 3,15; Hebr. 2,10.
L'autorite, cc sera done d'abord, fondamentalement, le caractcre de
la pcrsonne qui fait vivre, qui fait grandir, qui soutient, et qui garantit
I'action ou la parole: ainsi Matthieu 21,23: par quclle aulorite lais-to-cola?
et Mt 7,29: "Jesus les enseignait en honune qui a autorite".
Nous retrouvons a pcu pros les mernes colorations dans le glee de ces
textes: Fl oeaccx: capacite de faire (litteralement: faire sortir noire Ctre), libertc,
facultc; abondance, ressources.
II importe done dc distinguer soigneusernent l'usage de cc nun DANS
L'L-EGLISE, societe surnaturelle, tondee non sur les instincts des hommes
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et Ieurs rivalites, mais sur le don gratuit de Dicu, Ct oil I'autorite nest pas
domination, possession, mais role patcrncl-matcrncl, a I'imagc de Dicu -
sans oublier que cc role peat comporter des aspects de contrainte ou de
sanction, car it est serieux, et non esthetisme; mais cc sont les exigences
de I'amour, Ia logique de ]'amour, et non les elfets de Ia possessivite, du
besoin personnel d'avoir le dernier mot, et soil usage DANS LA SOCIETE
CI VILE, naturelle, fondec sur la necessite de reguler et harmoniser les ins-
tincts des hommes en conflit, cc qui, en raison du pea d'efficacite de ('edu-
cation, ou de ]'absence d'education, ne se pent souvent que par la contrainte
et la crainte, ou la "diplomatic" et la persuasion, 1'allechernent...
Notons que beaueoup de nos problemes et de nos debats, dans I'Eglisc
et clans les communautes religieuses, viennent de cc que Ion melange com-
pleternent ces deux domaines, on que ]'on ignore no a oublic CE QUEST
PROPREMEN'I' L'EGLISE. (Ainsi le debat sur ('ordination do femmes tient
uniqucment a CC que ]'on pensc le ministere presbvteral tans le registre
"puissance", domination, direction... on encore "honneur", (lignite... et on
raisonne comme si les hommes voulaient refuser cela aux femmes... Alors
que Bans la Foi Chretienne, tous sont egaux en lignite: par le Bapterne, fem-
mes et hommes sent "Pretres, Rois, Prophetes" aver lc Christ, auquel le
Bapteme les agrege cormne membres of freres, pour offrir comme lui leur
vie en "hostie" vivante, agreable a Dieu (Romains 12,1), Landis que le Sacer-
doce ministeriel, clans la ligne de la Consecration baptismale, certes, est
surtout UN ROLE, "symbolique" le rule de REPRESENTER JESUS sous
('aspect particulier de sa predication ct de son offrande a la Cene et a la
Croix; or unc femme ne peat remplir en verite ]e role de Jesus... it resic
assez de r6les, et valorisants, a la suite de la Vicrge. Marie: role de rnatcr-
nite. Dieu est au-deli des sexes: i] West done pas "rnasculin", menie Si on
Ic dit "Pere": ii est en plenitude TOUT L'ETRE, done feminin autant que
inasculin, maternel autant que paternel; c'est tout specialement I'Espru
Saint qui remplit cc role feminin, nraternel: c'est Iui TAME de I'Eglise...
Si ICs fenmus pensaient a cc role de Marie et du Saint-Esprit qu'olles ont
a continuer, quell( belle place dans I'Eglise... Or elles Pont rempli all long
des siecles: mains maternelles do la Providence pour les pauvres, les mala-
des, des mourants....ime de 1'Eglise, surtout clans ses periodcs troublees:
reconfortant, paciliant, et rneme enseignant: de Genevieve a Catherine de
Siennc, de Therese d'Avila a Therese de Lisieux, Elisabeth de la Trinite,
ct taut d'autres aujourd'hui encore, counties ou non... Si elles pensaient
qu'elles peuvent nrenre jouer cc role matcrncl pour ICs Pretres, qu'elles le
(loivent... commc elks Pont fait souvent...).
Nous voila loin de Saint Vincent? NON : sous un autre langage, noun
somrnes en plein dans ses vacs, vows pourrcz sous en rendre compte, et
vous savez deja tout cc qu ' il a confie aux femmes...
Mais j'ajouterai que St Vincent West pas loin de notre epoque, dans
ses meillcurs penseurs , mcme Freud , si on prend soin de le lire dui-memo,
et non les quelques slogans qu'on fait courir sous son nom : it a bien mar-
que que , pour s'humaniser , le "principe de plaisir " devait apprendre a se
sournettre au "principe de realite ", que la sexualite etait orientee vers la
fecondite , que ]'amour n'etaii pas I'assouvissernent du plaisir, mais ('accep-
tation du don a I'aut C pour Ia fcconditc... Micux que Iui, Alfred Adler a
bien montre la necessite de devenir capable de remplir "ses tbches
d'hornrne ": la cooperation , en socictc, le travail , et le don a 1'autre Bans
]'amour... Carl Rogers a do son cote mis au Clair- les phenomenes qui jouent
Bans la vie en groupe... D'autres enfin ont travaille a cerner, a preciser, Ies
dillCrences entre les personnes , tellement importantes pour traitor avec
elles.
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11 ne s'agit pas de dire que St Vincent savait tout vela. Mais it ne s'agit
pas non plus de croire que ceux qui sous out precede ctaicnt completement
bornes, ne souP4onnant rien des complexitcs do la psvchologie et de la vie
en collectivite! Et Ion est surpris, lorsqu'on lit les textes des Brands londa-
teurs on des Saints educateurs, de voir leur finesse, leur perspicacitc et
Icur "humanite". C'est le cas aussi pour "Monsieur" Vincent: un grand nmon-
sicur!
Pour que noun Ic sentions mieux, et pour aider a formuler sa pensec
egalement clans on vocabulaire d'aujourd'hui, it m'a paru bon de donner
quelques rappels elementaires de diverses notions et terminologies du XXe
siecle. Cela n'a pas pour but de permettre de briller un peu, ni de fournir
un arsenal pour juger les autres, ni meme des conseils pour bien exercer
1'autorite, animcr Ic groupe de la communaute... Cc sont des notions qui
dcvraient noun aider a mieux nous connaitre noun-mcmes, a mieux cony
prendre les autres et leurs diversites, un peu pressentir ce qui pent se pas-
ser daps les personnes ct dans notre communaute.
11 ne s'agit pas de tout creuser maintenant ni de tout retenir, mats d'en
faire tin parcours rapide et de savoir que cela existe. Ainsi, a l'occasion,
on pent v revenir, soil a ces pages, soil a tin livre indique, soil aupres dune
personae plus competente... II est courant de rappcler ('importance d'accep-
ter les differences; peut-titre, apres ceci, commencerons-Woos de mieux voir
nit sont les differences, de les nommer...
2. LE ('LAN:
Premiere partie Notions de caracterologie
Deuxieme partie Notions de psvchologie tout/taut noire vie de relation
Troisiente partie : Notions de psychopathologic
Quatrieme partie Notions touchant les phe nomenes de groupe
Cinquieme partie : SAINT VINCENT.
PREMIERE PAR 741i: ELEMENTS DE CARACTEROLOGIE
Faut-il en dormer ici? Parmi vous beaucoup les connaissent sans doute...
Et, it petit 'tre utile de les regrouper en un rapide coup d'czil.
Porquoi les rappeler? Parce que St Vincent lui-meme etait tres cons-
cient des differences entre les personnes et savait adapter contenu et style
aux differents caracteres (meme si it a pu connaitre des cchecs ou faire des
erreurs d'appreciation), et it rappelle aux superieurs que c'est indispensa-
ble dans leur charge. Nous, qui aeons un arsenal de terries, de concepts,
qui nous permettent de inieux encore "NOMMER LES CHOSES", et done
de rnieux Ies saisir, pourquoi nous privet? non pour en faire Ctalage, on
"jolter les psychologues" en Iaisant les avertis ou vii classant les Bens -
Dieu sous en preserve! - it ne s'agit pas de juger, ... mais pour compren-
drc... et d'abord nous comprendre et nous accepter nous-meme...
Bien des auteurs out travaillc la caracterologie. Guy PALMADE, dans
"La caracterologie", Que sais-je? n° 380, en presente beaucoup; je ne men-
tionnerai que quelques classifications qui me semblent les plus simples el
les plus applicables. II est enormcment profitable de travailler le "'Fraite
du caractere" d'Emmanucl Mounier, all Seuil, c'est one mine; mais it est
moms didactique.
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1. La classification qui ful classique en France: HEYMANS ET WIERSMA,
Rene Ui SENNL, et Gaston BERGER:
(R. Le Senne: Traite de caracterologie, P.C.F.; Gaston Berger: Traite
pratique d'analvse du caractere, P.I1.F.). Elle se base sur Ic reperagc du
" degrc" de TROIS PROPRIETES GENERALES et de plusieurs PROPRIE-
TES SUPPLEMENTAIRES:
a - PROPRIFTES GENERA IFS:
EMOTIVITE on NON-EMOT'I-
V1TE
ACTIVITE ou NON- ACTIVITE
RETENTISSEMENT: SECONDA-
RITE ou PRIMARI'I'E
Leers diverses combinaisons don-
nent HUIT TYPES FONDAMEN-
TAUX:
E nA P: nerveux
E nA S: sentimental
E A P: colerique
E A S: passionne
nE A P : sanguin
nE A S: phleginatique
nE nA P : amorphe
nE nA S: apathique
Evidemment , it n'y a pas de purl
emotits Ili d'absotument non-
emotifs , pas de Bens actifs en tons
domaines Ili tout a fait non-actifs, ni
Lill iquement secondaires oil unique-
nient prirnaires : ceta depend des
divers domaines, des experiences du
passe , des centres d'interet, etc....
De meme, rares sont les sentimen-
taux, ou coleriqucs , etc., purs et en
toes domaines . II v a une innombra-
ble gamine de " transitions"... Cc
tableau n ' indique que nos grander
dominantes ... Et s'v ajoutent:
b - PROPRIETES SUPPLEMENIALRL'S: sans ctrc fondamentales, elles
jouent on grand rirle. Berger en compte 6:
* Deux lacteurs complementaires, facteurs de "style„ d"'atture":
LARGEUR DU CHAMP DE CONSCIENCE: it ne s'agit pas de "lar-
geur d'esprit", de souplesse, de tolerance (fans les idees; it s'agit de la capa-
cite de suivre avec attention tin plus on moins grand nombre d'elements
autour d'un clement central, on meme de suivre deux activites en mane
temps (on cite Napoleon dictant deux lettres, a deux secretaires).
On petit ainsi et re LARGE (L) ou ET-ROIT (E), I'ctroit ctant focalise avec
precision Sur' on SCLIt element.
- POLARITE: nous procedons differemment avec des personnel dit-
fercntcs; mais nous avons une maniere spontanee et habituelte de proce-
der avec autrui; deux grandes facons possibles:
on bien par l'affrontement, la contraintc: ators on est MARS (vela ne
depend pas du sexe),
on bien par la gentillesse, la seduction: alors on est VENUS (cola nc
depend pas du sexe).
* Facteurs de tendance, on mieux, d'oricntation des tendances, d'orien-
tation de I'energie:
o scion que les tendances et l'activitc se deverse sur Ic sujet, on sur
quelqu'un d'autre:
- AVIDI'1'E: IC suet est centre sur lui, "vent vivre".
- TENDRESSE: le sujet est centre sur les autres, prcoccupc de cc
qu'ils ressentent. Ces deux facteurs, comme les gencraux, se caracterisent
par lour degrc entre deux extremes: on sera plus ou moins avide, plus on
moms tendre (on cote de I it 9), et, en general, en proportion interse, mais
sans absolu (on petit voir des "A et T"),
o scion que les tendances et I'activite vont plus dans le dontaine de
cc qui tombe sous les seas on dans celui de I'activite intellectuellc, quet
que soit son domaine:
- INTERETS SENSORIELS: Si Pon %it surtout pour voir, entendre,
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toucher , etc.. tres sensible aux formes , aux couleurs , aux sons, etc.
- PASSION I\TELLECTUELI-E: si Von est porte a la pensee, a la
recherche , it la reflexion. Ici aussi , on aura pea oil beaucoup de l'un et de
I'autre , en general en proportion inverse , mais pas forcement : des gens suet
a la lois tres eveilles aux perceptions , observateurs , concrets , et tres doves
pour la pensee et ('abstraction.
Conclusion: lit simple lecture do ces lignes petit faire soupconner
('importance de tenir compte de nos differences dans tour ces domaines,
porn- ne pas juger prentaturcrnenl yuelqu'un, ni exiger de quelqu'un ce qu'il
nest pas spontanement prepare it donner, ni reprocher it quelqu'un on corn-
portement qui ne tient pas forcement it la rnauvaise volonte, mais an fait
qu'il ne voil pas ou tie sent pas les choses conune nous... qu'il n'ahorde pas
la rcalite Ili Ies autres personnes conrme nuns...
2. La classification de S. FREUD (dans on article tie 1931, non traduit, a
ma connaissance , mais resume par Gu y Palmade , pages 4.5-46).
Elle se base stir Ic I eperage dc lit predominance de l'une 01.1 tie l'al.1tre
des TRO1S INSTANCES DLL PSYCHISME:
a - Trois types purrs:
- 'T'YPE ERO'LIQI:E, ou AFFECTUEUX: predominance du CA, des put-
sions elcmentaires (plaisir et pears); ('aspir'ation dominante est: aimer et
titre aitne; la peur dominante: perdre ('amour des mitres: d'ou une situa-
tion de dependance vis-a-vis d'autrui.
- TYPE OBSESSIONNEL: predominantc du SURMOI, des lonctions
d'ideal et de juge moral: ('aspiration dominante est la perfection, hies faire
cc qu'il a a faire; la pear dominante: Ies reproches de sa propre conscience:
(]'oil une situation de dependance vis-a-vis de ses "devoirs".
- TYPE NARCISSIQUE: predominance du MOI, de lit function d'adap-
tation a la realitc: ('aspiration dominante, c'est lui: it juge tout par rapport
a soi, it salt s'adapter, it n'a pas pour, ni tie sit conscience in d'autrui, it
salt s'imposer et combattre, et meme fournir tin appui aux autres.
REMIAROUE: on peat rapprocher I'Crotique des Cmotifs non-actifs, des
Venus, des tcndres... le narcissique, du sanguin ou du passionnC, du Mars,
tie I'avide...
b - Trois rvpe% nti.rtes: en eftet , conrme porn - Ies proprietes , races sont
les cas Bien u . anchcs.
- TYPE EROTIOUE-NARCISSIQUE: reunissant Ies caracteres des
deux types pars, qui s'equilibrent.
- TYPE NARCISSIQUE-OBSESSIONNEL: capable de proteger son
moi contre les severites du surmoi, it a tendance a vouloir plier Ies autres
a la discipline qu'il admet pour Iui-meme. C'est le type meme tie I'autori-
taire intraitable. Mais it comporle hien des variCtes, des subdivisions.
- TYPE EROTIQUE-OBSESSION NEI.: it depend it la fois des autres
et de son surmoi...
Conclusion: fact-il souligner ('importance de ces differences? traiter
autoritairement ou humilier tin crotique oil un obsessionnel, c'est le paraly-
ses encore davantage, le desemparer: traiter amicalement et gentiment tin
narcissique, c'est Iui donner tout pouvoir Sur noun, devenir son jouet...
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Or c'est le peril de tour ceux qui sont en poste de responsabilite: mon-
trer son autorite avec ceux dont on n'a pas peur (erotiques ou obsession-
nels) qui done Wen ont pas besoin... et ctre tout miel avec ceux dont on a
peur (les narcissiques), alors qu'ils auraient besoin de quclqu'un qui
s'affirme face a cux, qui sache leur resister... Qui commande, clans l'Eglise
de France? les Eveques, Ics Superieurs? ou d'autres, qui ont un pouvoir
occulte?
3. La classification de Carl Gustav JUNG: (C.G..lung: Types psychologiques,
Georg, Geneve. L'homme a la decouverte de son ame, Petite Bibliotheque
Payot, n° 53, pages 95-133. Charles Baudouin: L'o uvre de Jung, Petite Biblio-
the'que Payot, n° 26.5, p. 109-127 et 379-386: questionnaire).
Elle se base sur le repcrage de la predominance de Tune ou de l'autre
des QUATRE FONCTIONS D'ORIENTATION DANS LE MONDE EXTE-
RIEUR ET de Tune oil de I'autre des DEUX ATTITUDES FONDAMENTA-
LES qui repartissent les homilies en deux categories selon qu 'ils placent
leur centre a I'exterieur ou a I'intcricur . Pour plus de clarte, it convient
de presenter tin SCHEMA DE LA STRUCTURE DU PSYCHISME selon C.G.
Jung:
SCHE M A DU PSYC ' HISME ET TYPES CARACTEROLOGIQUES
SELON C.G. JUNG:
Jung a elabore une analyse t res I me et une structure tres methodique
des divers elements du psychismc humain, c'est-a-dire de toute la vie de
fame, des fonctions Ics plus spirituelles aux fonctions corporelles, et du
contact avec Ic monde exterieur jusqu'au cceur le plus profond, qui touche
a la Source de I'e tre. II le represente lui-meme sous forme dune sphere,
en allant de la peripherie au centre, et de la zone consciente aux zones incons-
cientes (voir la "sphere a la page suivante).
RL'MARQUES:
1. Comme pour les autres classifications, le sexe des personnes ne
determine pas le caractere, quoi qu'on puisse "rover" de fee delicate, intui-
tive et maternelle ou de chevalier servant genereux, fort et Iidele. Jung spe-
cialernent a marque que la rnasculinite et la feminite ctaicnt des orienta-
tions psychiques (des archetypes: ANIMUS et ANIMA) presents sous les deux
CheZ tout hotnme et toute femme, I'un dominant, l'autre non developpe; sim-
plement, it semble que la fonction pensee snit plus frequente chez les hom-
mes et la fonction intuition chez les femmes, de meme que des etudes recen-
tes ont montrc davantage d'etroitesse du champ de conscience chez les horn-
mes (pensee plus analytique, conceptuelle et rigoureuse) et de largeur chez
les femmes (ou davantage d'intuition).
2. Jung insists sur Lill fait capital: lc caractere s'inscrit dans on mou-
vement, very une "integration".
Conclusion: cette derniere classification est moms facile a repcrer dans
Ic concret de la vie; cue est pourtant importante aussi pour notre compor-
tement les uns envers les autres; ne demandons pas a Lill intuitif d'avoir
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in monde exterieur doment
4 types de caractere, selon
Celle qui est dominante.
Les 2 attitudes fondamentales
dornent 2 types,
scion que ion est
soil plus tournc vers l'exte-
rieur ( extraverts),
soit plus tourne vets I'intc-
rieur ( introverti).
Ce qui a ete depose par in vie,
mais outilir. ou refuse ( refoule).
La source des grands reves, des
nd l
AFFECTS
Cturn orrnnec rc .rv.i<rr r..
ICS COLLECT IV
gra s symM es , commis a 1 ter
manite: l.s f}rcL+¢t;y QCs.
`---'S OI
Notre tot.alite psydrique,
notre ame, source de toutes les functions corporelles et spirituelles,
dans tuuLes ses possibilites , mauvaises corxne bomes...
et Bans son lien avec sa Source , le Createur.
TABLEAU DES HUIT IYPES DI C A R A C ^FRIS SELON




INTUITION EXTRAVERTIE i'ilil T ION
CONCLUSION GENEK,ILE:
Et les deux series canhinres
dornent en tout 8 TYPF S.
Les fonctions interieures
n' interviennent pas daps la
determination des caracteres:
leurs manifestations dans in
relation avec autrui ne







* Ceti peat noes aider a comprcndre ICs autres, it les accepter plus
Iacilemcnt commc ils sort.
* Mais n'oublions pas qu'il est important do toujours travailler a deve-
lopper les fond ions qui ne sont pas dominantes: travailler a cultiver cc qui
nous manque , cc que noun avons pcu.
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DEUXIL.%1L PAP' 11L: RUDI MENTS I ) E PSYCIIOLOGIE,
en function de notre vie tic relation
De nouveau, je m'cspose a rappeler des choses que plusieUr-s savant
sans doute... Je prends tout de meme le risque, pour la meme raison qu'une
svnthese rapide peut permettre de ruieus comprendre le lien des notions
avec Ia vie, peat aider a saisir qu'il s'agit mains de "notions", de classif ica-
tions, que dun mouvement qu'on essave de faire comprendre: ici, le mou-
vemenl de la croissance de chaque personae, connne, Bans la premiere par-
tie, le style du nroutenrenl vets antrui...
Ici encore, les modernes out analyst en detail et nonunc des pheno-
menes lout I'essentiel n'avail pas echappe aux Anciens, ni a Mr Vincent.
(N'oublions pas que Freud fat accuse de retour a I'obscurantisme du Moyen-
Age, et se Fait gloire de remetlre en lumiere des mecanismes inconscienls
mentionnes par Arislote, les Peres de I'Eglise, Ies auteurs du Mogen-Age,
autour de deus poles: les tendances innces, antCricures a In connaissance,
et les consequences du peche originel).
Bien des aureurs oat creuse des galeries Bans ces couches du psychisme
humain; je mentionnerai ce qui me semble essential el suffisant, tire de
Freud el de son ecole, et d'AlI red Adler, et presents en suivant autant que
possible la croissance de la personae.
A la base, an depart , rut F.lIT: Petrc humain est d'abord on paquet de ten-
dances et tie -schemes moteurs" dija charges de signification (on pourrait
dire: de connaissance inconsciente). et cc nest que pea a pea qu'il distin-
gue le monde exterieur et accepte ou non de s'v adapter (mais bien avant
I'eclosion de la pensee claire, conceptuelle, ci de la volontc refltichie).
Mais des cc depart, !es "ecoles"divergent, ne melienl pas la meme tetr
dance a Ia base:
FREUD
La pulsion fondamentale est la
recherche du plaisir sensible, lequel
nest que° la cessation d'un etat de
TENSION, par one decharge, grace
a un objet.
Le developpemcnt a eta analyse en "elapes"
surtout par FREUD, LACAN...
ADLER
La tendance fondamentale est la
volonte de se developper , c'est -a-dire
do sortir de I'ETAT D'INFF.RIORITE
on Sc trouve le babe , par nit effort
de compensation.
Le debut: PRINCIPE DE PLAISIR : I'enfant
nest que " 4A'': paquet de bcsuins et (IC pulsions,
aveugle a la rcalite, sound a la raison, pure logi-
que interne clans la poursuite do ses buts: la
satisfaction. Satisfacion: soil poursuite d'un plai-
sir, soil Iuile cl'un desagremenl ou dune pear.
De toute facon: cessation de la tension.
(,,'rte formate : ''TOUT, 'i'OUTF DE SUITE".
Correlativernent: 'etas des delais et des
demurs, ct agressivite si la satisfaction est iclu-
mains nelternenI chez
ADLER:
Des le debut. I'cnfant
se fait on PLA N DF VIF.,
lit d'ahord a ses SCHE-
MAS INFANTILES
D'APERCEPTION, ou
tout cst rota par cou-
ples "infcricur-supe-
rieur". Ft lc style de vic
sera tin chol.\ entrc
dcus:
- Uu se tier a I'autre,
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see oil retardee.
La relation avec autrui, crest surtout aver la
mere; elk est caractcrisce par I'L7AT FUSION-
NFL: mere-enfant forrnent, dans la conscience
du bcbc, Lin tutu indifierencic, oil it ne rencon-
tre pas de resistance, d'ou one impression de
route-puissance...
Et l'apparilion des resistances (on des dou-
Icu-s, comme Ies premieres dents) engendre Line
violente agressivitc.
RE:11.4RC)Uf-.: cola perdure souvent Cher.
I'adulte: rcvcs de fusion, de transparence par-
faite, possessivitc, liens possessifs gardes aver
ICs personnes qu'on a guidees, jalousies Si elks
wont vers d'autres... Et memo sous de beaux pre-
lextes: "elle a tart besoin de moi"... traduisons:
crest moi qui ai besoin qu'ellc ait besoin de moil
Le critere: nia reaction si elle s'adresse a un
aut-c!
Transition: Les premieres experiences do resis-
tance cngendrent /'AMBIVALENCE: Ic fait que
In niCnie chose, In meme personne, petit cure
objet d'amou- ET dc detestation,
percue commc. "bonne„ et comme "mauvaise„
Parallelcrncnt sons apparus les SENTIMENTS
D'ETRE ,MENACE, en particulier, la PCUl- (1'01-e
devore, etoulfe... ou rejele, de n'etre plus aime;
d'ott deja des reactions de defense (Ic fameux
refaulement est la premiere).
Etape capitals la naissancc du "M01":
les premieres exigences de In mere et de
I'cntouragc, ICs ord es et ICs intcrdits du pore,
devraient amcner a tine etape INDISPENSABLE:
BRISER LE FU SIONNEL. Elles introduisent
In dist:uice, necessaire pour distinguer sa per-
sonic et Celle de sa mere et des autres: pour
dcvenir "moi" ct laisscr les autres etrc "cox.
unites". LE MOI se construit par le jeu de
L'IDENTIPICATION: don ('importance des
MODELES.
Dans ses relations, c'est I.'IMACE que I'enlant
se fait d'aut-ui qui jour.
IREUD
Ces resistances ct exigences de I'entoUragc,
personnes, animaux, chmses, devraicnt faire
accedcr an PRINCIPE DE REALITE : accepta-
lion que les eons (personnes, animaux, chosen),
la realite, nc soicrt pas scion nos rcvcs, pars
objets pour no, pulsions, mais dificrents, autres,
avec lei's lois propres, leurs necessites: et done,
savoo accepter les delais ct Ies detours: savoir
S :ADAPTER.
- on l'utiliscr, le
plier.
(On pent lire , d'A. Adler:
Le ±eas de In vie. Pic Bibl.
Pavol, 127.
Connausance de 11tonrme.
Pie Bibl. Pavoi, n' 90).
Les premieres expe-
riences vont soil airier
I'enfant a corriger,
changer , son plan de vie,
soil le renforcer dans




les aceepte et Ies sur-
montc par Line compen-
sation Iucidc , adapter a
Ia realite.
0 S'il est "gate" it ne
prendra pas conscience
de ses inferiorites: it se






o Si Pendant est aide
a sc connaitre, a sc pren-
dre en mains (scion
I'age) et a collaborer,
alors, it de\iendra capa-
ble de VIVRE AVEC:





Alors , on decouvre peu a peu que RIEN nest
uniquernent pour nous, que rien nest, scion nos
vucs, quc rien nest "tout fait", rien parfait, rien
nest definitif , que RIEN NE SERA JAMAIS
REQ,U TOUT FAIT...
Et si on I 'acceptc, alors on vcrra que tout
depend beaucoup de nous , et tout d 'abord de
noire aptitude a VOIR LES REALITES, sans pro-
jeter nos imaginations et nos rcvcs, et a NOUS
ADAPTER ('').
(') Touchant Freud , on peut consulter:
o Freud: Psvchanahse . Tortes choisis . P.U.F.
O I apl anche et Pontalis : Vncabulaire de la Psvcharralvse . P.U.F.
o Xavier Thevenot : Repere.s ethique.s pour un monde nouveau. Salvator.
Vie sexuelle ei vie chretienne. Maine.
Wilhelm REICH s'cst insurge contre cela, pronant le defoulement, pour la revolution.
Et on nest pas si loin d'ADLER:
- ne rien "attendre" tout cuit des autres; meme pas quits aient besoin
de nous! (car alors nous les servirions parce qu'en fait nous avons besoin
d'eux...). Comprenons-nous ('importance que St Vincent attachait a "hono-
rer le non-faire do Notrc-Seigneur"? a' "cmousser la pointe de la nature"?
- mais titre pret et a recevoir et a donner: lorsquc les circonstances
lc demandent.
C'est reconnaitrc lucidcmment quo nous pouvons avoir besoin des
autres, qu'ils peuvent avoir besoin de nous: mais sans titre lies fusionnelle-
ment, sans perdre la distance necessaire a la LIBERTE do chacun. C'est
vivre le principe de realite...
- savoir et couper, et laisser couper les liens qui entravent , sans rom-
pre les racines.
C'est tout le problemes des adolescents... mais aussi des adultes: rap-
ports avec nos parents, telle Sour, tel confrere, qui nous a attire a St Vin-
cent... telle superieure, telle compagne, ou telle "tentation"... Savoir se deta-
cher sans renier, reconnait re cc qu'on doit a ces personnes, sans rester lies
a elles ni sans les accrocher a nous...
Comprenons-nous cc que St Vincent nous dit sur le detachement et
les amities particulieres? (cf. pour Ste Louise & son Ells).
BREF: accepter do SE DEPOSSEDER, de SE LAISSER DEPOSSEDER...
L'essentiel est que le bien sc fasse, que les pauvres soient servis et evange-
lises: peu importe si c'est par d'autres quc nous, si d'autres nous prennent
fa place, si d'autres font micux que nous... Mediter Saint Paul: I Cor 3, 4-22:
"qu'est-ce quc Paul? quest-ce qu'Apollos?" oui, quest-ce que Jules ou Alfred,
quest-cc quc Julie ou Ernestine?
Autrement dit: se liherer sans censer d'airner. "Se eider de soi-menie
pour se revetir de Jesus-Christ" (St Vincent).
Mais nous Well aeons encore pas fini! on peut ne pas avoir brise le
fusionnel , et meme si on l'a un peu brise, ce West jamais fini, et surtout,
ce n'est pas facile, le "vieil homme" revient vile, et CELA FAIT PEUR... les
autres font peur... les situations nouvclles, inconnues, font pear...
Face a tans de menaces extcricures, ou intericures, reelles ou suppo-
sees, projetees, COMNIF.NT .SE DEFENDRF_?
* La meilleure des solutions serait la lucidite: bien cerner la realite:
la menace reelle, et nos moycns reels, et nos aides, secours, reels; puis la
NON-DEFENSIVITF.: accepter d'etr'e fragiles, accepter d'etre "vus", d'etre
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" juges", "cuntredits" ou "complimentes": ne pas se braquer, se crisper. Lais-
ser venir I'evcnement, laisser I'autre s'exprimer... (Facile sur le papier!) C'est
I'Evangile, au fond, (qui inspirail Carl ROGERS, mane s'il await perdu la
foi protestante). Alors. on trouverait les movens adaptes pour faire front...
Mais bicn souvent nous Wen sommcs pas la, et nos reactions trtcons-
cientes ont nronte route tote serie de nrecanismes donts nous croyons qu'ils
nous perniettent de garden la face, de sauver la raise, alors qu'il soot bicn
inadaptes, et parfois source do depression...
Les f reudicns en ont identil to tin certain nombre, cc qui nous est bier
precieux (orals Ies vicux traites sur I'humilite et in vanitc, l'orgueil ca( 1re,
nuns apportaient deja l'essentrel).
LFS MECANISMMES DE DEFENSE inconscients : ( normalement incons-
Cients, i!S pCn\ent ati ss i Cit e l unSCie n isi.
1. Le REFOULE ILNT: lob jet de la pulsion (dc desir ou d'agressivitc)
ne vient neni pas a la conscience, mais le comporternent pourrait elre per-
turbe. Nous avons avantage a bicn nommer cc qui se passe...
2. LA PROJECTION et I'INTROJECTION: sorte de deplacemeni: oil
transports dans les autres nos sentiments ou pulsions, on hien on situe en
nous ceux quc sous supposions d'abord chez les antics. Et si, en general,
on projette surtout le mauvais (hostilite, malveillance) et introjette le bun,
it arrive aussi que Pon projette le bon. croyant quc "tout le monde est gen-
til"... Faisons-v attention: quand nous trouvons quclqu'un rnalveillant a noire
egard, n'avons-nous pas, en fait, pear de Iui? ou quciquc soupcon, nlefiance?
oil ressentirnent? Les autres nuns renvoient souvent Ic visage quc nous leer
offrons... Et sera joue terriblsment entre supericurs ct sujets...
3. La NEGATION ou D NEGATION: !'objet de la pulsion (desir ou
agressivitc no peur) apparait bien a la conscience, mais comme "pas de
noun": " moi, je n 'ai j'amais Cu d'agressivite enviers ma mere", par exem-
ple... "il y a des Sours amoureuses du medecin, ou du cure: pas moi"...
4. Le RF.TOURNEMENT SUR LA PERSONNI: PROPRL: Line pulsion
on on sentiment que i on reprouve est renvoyee d'autrui sur nous-mans:
ainsi, des pulsions sadiques, besuin de trouver plaisir en faisant snu ff rii
autrui, scrunt retournee s contre nous-me rne (cc qui est fort different du
masochisnrc, qui est: aimer que les autres nous fassent souffrir); ou encore,
de la hainc contre telle personne sera retournee contre nous, tandis quc
nous croirons aimer setts personne.
L'inverse arrive aussi : one haine profonde de nous-memo (au moms
par moments) pourra se muer en haine d'autrui en general, ou de tells per-
sonne uu de Celle categoric de personnel (on dira: je ne sais pas cc qu'elle
nl'a fait, mais je ne peux pas la voir).
Enlin, cola peut arriver aussi pour des sentiments positifs: l'amour
d'autrui pout devenir amour tic nous-memo, et inversement.
Ccla petit se combiner awes on autre ntrcanisme qui nest pas de
defense: L'IDENTIFICATION. Voir le role des "idoles"... rnais aussi hien
cc qui se passe entre sujets ct supericurs, surtout quand quelqu'un "s'iden-
tifie" a son supcrieur... Cela jour aussi awes Ies "Grandes Causes". ou les
"mouvements": classe ouvricre, ou defense de la nature, no rnouvement cha-
rismatique: nids tout faits pour ceux et cellos qui cherchent a se trouver
eux-manes oil a se fuir... (et qui font du tort a la cause ou au mouvernent
qu'ils pretendent servir...).
Nous avons vu que !'identification non settlement nest pas un mcca-
nisme de defense, mais qu'elle jour un role fondamental dans 1'abandun
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Lin fusionncl et la construction (fit moi.
Mais cite peut se combiner avec tin mecanisme de defense et devenir
alors source de dcreglements.
5. La FORMATION REAC i IONNI.LLF: mecanisme plus simple: la pul-
sion indesirable oil reprouv& est transformee daps son contraire, dans tin
dcsir ou tine repulsion pour l'oppose. Excmples: si de 1'arnour nail pour
Idle personne, alors que j'ai choisi le celibat chaste, it pourra arriver que
je ressente en fait de la repulsion, voir de 1'antipathie, pour cette personne...
L'histoire a connu aussi des cas d'amour qui etaient en fait de la haine retour-
nee (soft entre personnel, soil vis-a-vis dune cause, ou dun mouveneni,
on dune collectivite...). Dann on autre dornaine, de la debauche ou de I'exhi-
bitionisme peat titre une reaction comic une pudeur exageree: l'inverse
aussi, bier stir, et certains parangons de vertu ont parfois reconnu le cloa-
que d'imaginations sexuelles qui Ies assaillait (et mane des saints...). Enfin,
telle manic de proprete pent titre une reaction contre one tendance plus
fondamentale a la salctc... ('l'out cola nest pas du roman: it v a des indices,
des signer revelateurs, qui montrent Si one tendance est originelle on reac-
tionnelle: souplesse ou crispat ion, largeur ou Ctroitesse du champ d'appli-
cation, etc.).
N'hesitons pas a appliquer cela meme a Ia piste: Dieu salt tout cc qu'elle
petit cacher... Et Si Jesus a insiste sur le discernement des esprits, Paul et
tons les Saints apres lui, cc nest pas pour rien... "Cc ne sons pas ceux qui
disent Seigneur! Seigneur! qui entreront dans Ic Rovaume des Cieux, rnais
ceux qui font in volonte de mon Pere..." (Mt 7, 21).
6. Le DFPLACEMENT: lorsque cc nest pas la pulsion, que ]'oil
rcprouve ou qui cause de in gene, mais P objet (la personne) stir lequel elle
porte, alors cite petit quitter la representation de cet objet pour s'attacher
a on autre, vis-a-vis duquel Ole sera tolerable a la conscience. Ainsi if peut
se faire que noun aimions ou detestions telle chose on telle personne parse
que, sans nous en rendre compte, cite nous rappelie ou a etc lice a telle autre
personne (font it nous etait intolerable d'avouer que nous I'aimions ou la
detestions.
L'exemple le plus net cst le TRANSFER!': le fait de revivre avec telle
personne qui a tin rote semblable (paternel oil maternel) Ies ntxuds de pul-
sions vecus dans I'enfance vis-a-vis de noire pere on de noire mere. Et si
cela a un effet benefiquc dans la cure psychanalitique, vis-a-vis de I'analvste,
cela joue aussi clans d'autres domaines, et pas forcernent pour le mieux,
si cela n'emerge pas a la conscience: hommes qui cherchent en fait "la mere"
clans la fenrrne qu'ils aiment, on femmes qui cherchent "le pere" dans lour
marl... personnes qui revivent vis-a-vis de loute "autorite" lours attaches
fusionnelles ou Ieurs conl'lits avcc lc Pere oil la mere... .
7. L'I TEI.LECTUAI.ISATION': it est normal, indispensable, inevita-
ble, de faire jouer noire connaissance intellectuelle: de noes former des
''concepts" des chosen, des personnes, des evcnements: tout homme, meme
" debile mental", cherchc a penser, a nonrner, a comprendre en rattachant
a d'auures idees deja connues, en discernant I'essentiel de I'accessoire, le
onstant du passager. Cc n'est pas de cela quit s'agit ici, evidemment! c'est
on proccssus tres conscient et benefique.
II s'agit tci d'un proccssus incon^. 11 111 di malsain, qui aboutit en fait a
se cacher son vecu: pour n'avoir pas it s'avnuer des pulsions ct des reprc-
sentations qu'on reprouve, on les pcnse ct on les presente de ntaniere con-
ceptuelle, en terries generaux, voir "scientifiques", -psvchologiques". On
fait one theoric sur I'amour an lieu de s'avoucr qu'on est amoureux do idle
personne, sur 1'aggressivite, all lieu (IC s'avoucr qu'on tilt prolonclement
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aggressif: it est classique de s'adonner aux etudes de ps%chologic pour
n'avoir pas a s'avouer "ses p rohlemes ": on fait Ic theorie des com pl exes,
cc qui dispense de reconnaiur crux qu'on a...
Un autre exemple d'intelfeetualisation se rencontre chcz des theori-
ciens qui conthattent le celibat ou la chastete: plus profondement que les
theories. cc sont souvent simplement des gens qui Wont pas pu se maitri-
ser; it serait plus vrai. alors, d'ecrire: "moi je n'ai pas pu".
8. La RATIONALISATION: voisin apparemment sculement du prece-
dent; ici, fat feet, la pulsion, la representation, est hien reconnue: on admet
son comporlenient; mail on le lustifie, on I'explique, en se donnant des rai-
sons, en construisant tin montage logique, que Pull rattache aux plus nobles
idcaux oil du mains aux droits de la personne, on aux interets de la classe
ou de I'humaniti... C'est le pruccde classique du delire d'inter'pretation ou
paranoia; cela se rencontre aussi chez des personncs ordinaires. de la4on
occasionnelle. non constitutionncllc. Et cela se rencontre a un niveau col-
lectif, (fans Ics mouvements, partis, gouvernements, qui se reclament dime
ideologic (c'est-a-dire ou le svsteme d'idees a Ill is Ic pas sur la perception
des realitcs): c'est "Ia fatigue de hois"... Ccla s'est rencontre chez Ies gens
d'Eglise, ties specialemenl lorsqu'ils avaient tin pouvoir p0liti(JIIC: Jeanne
d'Arc en est; mais ne faisons pas de complexes: Ies aberrations do I'Eglise
catholique Wont pas atteint la proportion que (lament ses detracteurs, les
Eglises et regimes protestants out fait bien pire, et sent encore restes loin
des millions de victimes des regimes marxistes-leninistes... Simplenrent,
n'oublions pas que, des que nuts aeons un peu de pouvoir, de respunsahi-
lite, noun pouvons, nous aussi, tout justifier: nuns avons sous noire petit
holchevik qui sommeille en noun... et deja Ic grand Platon, "Ic divin Pla-
ton", avail enonce, Bans "La Republique", les principes du mensongc poli-
tique, pour ('education du people...
Que voila de hien vilaines chosen... 4a tail pour... rassurons-nous: noire
inconscient a encore imagine tin moven (aussi retors) d'en sortir!
9. L'IDI:A1.ISATION: c'est la surest imation de l'ubjet aime on deteste,
ou de soi-meme.
Cc processus joue nurmalement et SAINEMENT dins ('education et
dans ('amour: pour grandir, noun avons besoin de modeles (en particulicr,
nos parents); pour nous ouvrir a ('ideal, aussi hien que pout- aimer- quclqu'un,
nous aeons besoin d'ADMIRER; et du coup, noun sonnies portes it laisser
dans l'ombre les debuts et les limiter des personnes aimees, a grossir leurs
qualites. Et cela vcut aussi daps la haine: on se t alorise d'avoir un ennemi
grand...
Mais si c'est sain, cela s'accompagnera tie la capacite de dccouvrir sans
drame les failles de la personne qu'on avail idealisee.
Or l'idealisation peat aussi CI re un mecanismc de defense inconscicnt
et dangereux: par besoin do se donner des assises no des conurforts, des
carapaces, on ne veut plus voir que les qualites de I'autre, oil lui prctc rou-
tes les qualites: on en fait un ahsolu, une "idole"... Et si par hasard quclqu'un
s'aventure a noes devoiler ses defauts, c'est ('indignation contre le sacri-
lege... Et si la realite de ces defauts s'impose. alors tout croule, c'est noire
prupre persunnalite qui s'eflondre...
On petit s'idealiser sui-memo... cc qui est tout autre chose qu'avoir tin
ideal... Je suis la douceur incarnee, je suis la justice sans faille...
Et cola peal exisler lace a une cause ou a une collectivite: j'idealise
mon Eglise (cas des sectes), mon Parti... ma nation...
Et cc mecanisme petit jouer en sons inverse, (il se retourne d'ailleurs
facilement clans son contraire): DENIGREMENT a outrance: on ne volt que
les defauts. I'autre a sous les detauts...
Conclusion: Quand on pense que Pun ou I'autre de ces processus peut
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se mcler a nos relations, a I'exercicc du role de supcrieur comme du role
de subordonne!... Faut-il savoir tout cola par ceeur?
La lecture des conferences et des letUrs de St Vincent sous montre
que, sans avoir ctudie ni nommc tout cola, it etait asset perspicace - et
asset humble - pour depister les deviations!
l.'essentiel est d'ctre EVEILLE, ATTENTIF... et de ne pas hesiter a faire
nos oraisons en prise sur le concret de la vie, de nous et des autres.
I° Prendre conscience de nos mccanismes de defense. 2° Remedes:
prendre conscience de nos racines, integrer noire passe , nos parents. Essayer
d'accepter la realite derangeante sans avoir peur; tactique edredon... Pour
en finir avec cette panic, mentionnons des moyens de defense SAINS et
CONSCIENTS, et a noire portee:
LES MECANISMES DE DEGAGEMENT : elabores par Edward
BIBRING (1943) ei Daniel LAGACHE (I9';b): procedes conscients de prise
en mains du contrOle de nos mecami mes de defense, de fa4on a NOUS
ACCOIITUMER A LA REALITE PENIBLE au lieu de la fuir dans le mas-
que, Ic voile...
1. Le DETACHEMENT: accepter la separation d'avec I'objet du desir
(cc qui suppose de s'etre avouc cc desir...). (Cc sont des psychiatres qui noun
rappellent ces principes clementaires de vie spirituelle... " fuir la tentation":
non pas fuir noire sentiment, mais fuir Ia personne qui noun tente!)
2. La FAMILIARISATION: travail conscient pour nous habituer, nous
familiariser, avec certains types de situation. (Voir D. Lagache: La psycha-
nalyse. "Quc sais-je?" n° 660, p. 43-44).
3. l.a DEPRESSION: resister a nos pulsions, pour un autre objet, un
ideal. C'est Freud qui le recommande!
RE.t1ARl)('E:
Faut-il souligner combien cela peut ctre benel ique pour des superieurs?
qui ne sont pas toujours remplis d'assurance face a fear charge , surtout
lace a certains sujets penibles ... Au lieu d'aller chercher des compensations
ou des consolations aillcurs, voici deux moyens virils, courageux , et luci-
des... Et que nous preche si souvent St Vincent...
C'omprenons bien le sens de ces renvois frequents a S.V.: je ne veux
nullcnient dire qu'il a tout ,it , tout dit ! mail simplement montrer qu 'il nest
pas si vicilli que certains le disent ou le pensent, que noun pouvons encore
Ic lire avec profit au X X` siecle.
I ROLSII- 11/ l' I R 1IE: COUP D'OEIL SUR LA
PSYCHOP .ATHOI.1)GIE
11 petit tres bien se trouver des sujets psychiqucment perturbcs dans
les communautes, soil que la maladie mentale ne se declare qu'apres ('inte-
gration, parfois apres des winces, soil que les formatcurs n'aient ,as dis-
cerns la gravite de la situation, aient fait cooliance a une evolution.
Les freudiens rattachent les maladies mentales aux mccanismes de
defense: en effet, lorsque le sujet est en distorsion avec I'environnement
ou avec ses bouillonnements internes sans pouvoir se le dire clairement,
la reaction extreme de defense, inconsciente ct involontaire, va consister:
SOIT a COUPER LES PONTS, a se cooper de la rcalitc et ties person-
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nes, la rupture pouvant titre complete ou partielle. On parle alors de
PSYCHOSE;
SOIT, sans couper les punts, a modifier les relations, a perturber la
perception de la realite et les relations aver les personnes. On parle alors
de NEVROSE.
En outre, sans aller jusqu'aux formes declarees de ces maladies, Ic
caractere du sujet peut presenter des tendances plus ou moms fortes dans
le sens de telle ou telle psychose ou nevrose: formes attcnuees.
QUELQUES GRANDES FORMES DE MALADIES MENTALES: (en
sachant que la nomenclature est tres diversifiee).
PSYCHOSES: coupure radicals avec la realite, complete , ou dans
certains domaines ou axes perspectives a lui, en reportant sur les autres
la cause des desagrements qu'il peut ressentir.
Il est impermeable aux faits et aux arguments des autres, enferrne dans
ses vues: "sourd".
1. SCHIZOPHRENIE: C'est la forme extreme, la coupure complete:
ou Ic sujct nc parle plus (autisme); ou, s'il parle, c'est saris lien avec Ics cir-
constances reelles, dans tous les domaines, sauf, ties souvent, pour ]a Foi).
Le sujet pout avoir des talents artistiques ou littCraires, mail sans conti-
nuite, sans coherence avec le reel.
Forme attenuee: sujets vivant dans lour monde, sur leers rails...
2. "CYCLOPHRENIE" ou PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE: Cest
une psychose periodique, a alternances: le sujet passe par des phases d'exci-
tation irrepressible, d'exaltation, puis par des phases de depression pro-
fonde; on peut aussi peu Ic raisonner dans les 2. Cela peat mener jusqu'au
suicide, peu au crime, hien que la personne accuse souvent les autres.
Forme attenuee: sous les cas d'alternances d'exaltation et de decoura-
gement, ou simplement d'enthousiasme et d'abattament: sous des degres
do la "cyclothvmie" et de la "cy'cloIdic".
3. PARANOIA: ou DELIRE D'INTERPRETA'TION: (folie des grandeurs,
dclire de la persecution...). C'est la forme it premiere vue la moms marquante,
la moins complete, car ne portant que sun quelqucs pans de la realite. C'est
saris doutc la plus repandue, et pas facile a deceler; et c'est la plus penible
pour ('entourage, voire pour I'humanite.
Le sujet centre tout sur lui-rnerne et sur ses buts, eux-rnerne centres
sur sa valorisation. Sa coupure avec la realite consiste non pas a ne plus
la percevoir, mais a tout v percevoir en fonction de son montage interne:
intelligence exceptionnelle pour saisir tout cc qui va dans sa ligne, et pour
INTERPRETER comme conspiration contre lui tout ce qui Ic contrarie on
lui resiste. Extremement seduisant ou persuasif, it est vice entoure dime
cour d'admiratcurs, de fideles; correlativement, it est ties possessif et SOUP-
QONNEUX a ('extreme. Enfin, it peut titre intraitable en combattant ceux
qu'il soupconne de conspirer contre hri, et peut parfois alter jusqu'au meur-
tre. Nut ne petit Ic raisonner.
Formes attenuees: les cas de personnes trop soucicuses de leur valo-
risation, de leur reconnaissance (complexes d'inferiorite), possessives et
jalouses, soupconneuses, accusant toujours lcs autres, pas elles-memes, et
pas satisfaites d'elles-memes.
NEVROSES: Modification, perturbation, dans la perception de la
realite et dans les relations.
Le sujet en est plus ou moins conscient, au moms par moments, et it
souffre. On peut encore dialoguer avec lui, et un retournement, one gueri-
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son, est possible, mais difficile: sa perturbation etait en meme temps son
issue de secours, sa manierc de soulager ses tensions...
1. PSYCHASTENIE ou NEVROSE OBSESSIONNELLE: Sujet victime
de compulsions, d'entrainement irrepressible a des pensecs oil des actes
qu'on salt pourtant inutiles ou nocifs ou ridicules, mais dont l'absence entrai-
nerait encore plus d'angoisse: scrupules, perfectionnisme, obsessions, pho-
hies, repetitions de gestes...
Le sujet resscnt souvent une impression de vide, d'irrealite. Et it rejette
la culpabilite essentiellement sur lui-meme, meme lorsqu'il est clair qu'il
est sans reproche.
L'etat d'angoisse peut faire confondre cola avec la depression, mais
ce nest pas comparable: Ic sujct accuse lui, pas les autres, et it garde en
general des ressourccs d'action.
2. HYSTERIE: Sujet hyperpreoccupe de lui-mCmc ct de sa valeur, et
victime de crises nerveuses et ranges, avec gesticulation, demonstrations
exterieures impressionnantes, ou paralvsie, contractures, sans perte de con-
naissance; it pent metric v avoir "simulation" de maladies phvsiologiques
precises. 'I'endance a la raideur eta la domination; ils peuvent titre doucs
(en particulier pour la pyschologie!)
(11 nest pas toujours facile de la distinguer de la paranoia).
COROLLAIRF. A UX TROTS PREMIERES PARTIES:
L'AUTORITE A LA LUMIERE DE FREUD ET JUNG
ET DE LA PSYCIIOPATHOLOGIE
(Un corollaire est une consequence deduite dune doctrine)
Les conceptions de Freud, d'Adler, de Jung, jettent uric lumiere sur
la vie socials, pcrrnettent d'en comprendre tel on tel aspect, specia-
lement celui de I'autorite. J'aurais pu mentionner ces consequences
all fur et a mesure: j'ai oublie; mais it est aussi bon de les regrouper
ici.
1. FREUD a mis en lumiere l ' importance de I AAMBIV .4Lh'.V'CF, qui noun
a marques des I'enfance vis-a-vis de noire mere puts de noire pere . Etudiant
]a vie sociale , it estime quc. LE CHEF, I'autorite, esl revetu du role et de
]'image du PERE, a la fois securisant et aitne, et menacant et deteste.
D'autres ensuite ont montre comhien la societe , surtout clans les temps
rnodernes , avec les utoples et les socialismes , est revetue do tole et de ]'image
maternelle , toujours clans I ' ambivalencc Iournissant tout, prevoyant tout,
mais aussi etouffante.
Et tout cela joue non sculement sociologiquement , clans les compor-
tements globaux , niais individuellement , clans l'imaginaire plus ou moms
conscient ou inconscient de chaque personne.
Songeons done quel poids d'imaginaire , d'altectif et de svmboliquc noes
habite nous-menu et de quel poids nous en sommcs investis par ceux dont
on Hans a constitues chefs. Que noun le voulions ou non, que noun en ayons
conscience ou non, nous sommes " cola" pour bier des personnes.
2. ADLER met en relief les phenomenes de C0AIPFNSATION des sen-
timents d ' inferiorite , et specialement la compensation NEGATIVE, clans
les complexes d'inferiorite - superiorite . II constate qu'cn fait , malgre les
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of forts des sages et des religions durant des siecIes, Ia societe est regie par
IA COMPElITIO.N, dune maniere generate, avec spccialement la suresti-
mation du mile cl en consequence la "protestation virile" chez la femme.
Et vela donne des rapports dominant - donine au lieu de rapports d'humme
a homme, de eommunautc, de cooperation.
Songeons a tout le poids ('ambitions avuuces on rentrees et de decep-
tions quc nuns portons, a tout Ic poids de ressentiment ei de jalousie quc
nous aeons a porter de la part de certains de nos "inferieurs", et aux tenta-
tives de competition dent nuns pouvons Cure ('objet...
3. JUNG a premiere vue. parait plus loin des implications sociales. Mais
sa prospect ion, plus profonde quc I'inconscienl personnel, du monde de
svmboles charges affectivement que ,out les ARCHETYPES ouvrc aussi des
perspectives qui donncnt le vertige. Les Archetypes sent des sortes de gran-
des rcalitcs vitales qui marquent note vie, noire fond de reve autant que
not re comportement, avant meme quc Worts avons fait I'experence des hum-
bles realites concretes qui portent le meme nom. Citons l'Ombre, ]'Eau, sur-
tout le Soled, et tout spccialement LA MERE et LE VIEUX SAGE... 'Motu
one charge de reves, d'idealisations ct cf'attentes, face auxquelles nos pau-
vres mainans ou nos guides out les epaules bier fragiles. Car Ic superieur
Liu la superieure sont invest is de ces archctvpes de la Mere et At Vieux Sage..
Songeons que ces archetypes noun habitent, nuns aussi, meme Si noes
n'v avons jamais pense, ils conmandent nos attentes et nos reactions... Lt
songeons de quel poids nuns sonnies invest is par ces manes images idea-
Ies qui habitent ceux dont noun avons la charge... Tout cc poids de decep-
tions et de ressentiments a noire egard, parce que nous ne rcalisons pas
cc quc ces "images" annoncent...
4. ALORS, COMMENT VIVRL'? Avec tout ce poids de revel Ct frus-
trations de I'enfance, de competition, et de revel et deceptions "archCtypi-
ques", nuns comprenons pout-etrc pourquoi tin superieur, Line scour ser-
vante, petit Ctre objet d'attaches ores fortes comme de deceptions d'hostili-
les profondes, parfois apparenment disproportionnecs avec nos prupres
qualitcs on defauts... Monsieur Vincent noun inculquera le fait, dans la 5'
pantie: un superieur est nccessairement en butte a des hostilites...
Mais nc dramatisons pas: si les personnel sont liberties d'elle<;-manes.
soil Pont- avoir psis conscience de ces processus ct les avoir surmontes, suit
parce qu'elles ont Line profonde vie spirituelle, it n'v aura jamais rien do
grave, it v aura toujours possibilite de s'expliquer...
C'est lace a des personnes encombrees d'elles-mimes, enfermees en
clles-manes, que les attaches oil les hostilites seront plus graves tie conse-
quences et plus difficiles a resoudre:
5. LA PSYC:HOPATHOLOGIF. apportc ici ses elements: si la maladic
mentale cst tin mccanisnie de defense, c'est-a-dire, all fond, Lin retool it In
ni^re, on comprend quc la vie cummunautaire ((Yessence maternelle) attire
comnte Lill aimant des personnes pathulogiques, Liu it tendances pathologi-
ques.
Lorsque nous en avons clans noire communaute - ou Si Woos-mimes
en sonunes plus ou moms atteints-Woos eumprenons que le niveau des atta-
ches ou des conflits esl si profond qu'il sont fort difficiles a resouch-e on
insolubles, si la communication est rompue... II n'v aurait qu'a ohtenir le
depart de ties personnes... on a assurer. mais a quel prix... lour "Sul-vie"
en assumant vraiment le rble de chef; aloes petit-Cure vela cummuniquerait...
Car c•'esi bier tie coointiiincatioit, et done de vie, gn'il s'a,:; it... .
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QUATRIEME PAR TIE: APER4US SUR LES PHENOMENES
DE GROUPE
Jusqu'ici nous avons vu des phenomenes do psvchologie individuelle,
mais qui touchcnt a noire vie de relation avec autrui; on pent parler de
"psvchologie interindividuelle", ou d"'interpsychologic".
Maintenant, nous allons ahorder des phenomenes qui jouent dins les
grouper, c'est-a-dire lorsque plusieurs personnel sort rassemblces, alors
que cc qui precede peat aussi bien se jouer entre dcux personnes seulement.
Evidetnment, la psvchologie individuelle joue aussi son role dans la vie des
groupcs; it n'y a pas de Irontiere tranchcc, ct tel paragraphs sera plus pro-
prernent "de groups", tandis que tel autre reviendra plus proprement sur
les dispositions individuellcs qui interviennent dans la vie du groups.
Inutile de redire les refrains maintcnant connus des introductions aux
dcux premieres parties, mail ils valent aussi pour Celle-ci. N'oublions pas
que nos "communautes" sont des "groupcs"...
Je m'inspire essentiellement des etudes de l'amcricain Carl ROGERS,
dans: Pierre-Bernard Marquet: Rogers. collection "Psychotheque", Edi-
tions Universitaires.
Andre de Peretti: Liberte et relations humaines. Editions de I'Epi (1966).
1. LE PROBLEME GENERAL DANS TOUTF. RELATION: "qui suis-je?
et qui sont ceux-la en face?"
Chacun se fait one IMAGE de soi-meme, et one IMAGE des autres (deja
Bien monh-c par Freud, pour qui l'image joue Ic role essential, plus fort
que la personne reclle: si j'ai de mon pare I'image d'un pore terrible, je serai
paralyse, bloque, ou revolte, meme si mon Pere est tin brave homme).
Et setts IMAGE de moi est confrontcc, dans la relation inter-individuelle
et de groupe, avec LES IMAGES que chacun des autres a de moi, on mieux,
des IMAGES QUE JE ME FAIS DE L'IMAGE qu'ils ont de moi...
Dc plus,
o nous avons besoin d'une attention positive de noire propre part:
de nous accepter nous-meme, d'avoir on minimum d'estime pour nous-
rneme... cc qui nest pas toujours evident...
o et nut', aeon, hc,oin d'.rncntie,ii positive de la part des autres, de
noun sentir accepts dcux, ct Lill minimum rstinrc... et cc West pas evident,
d'autant moires que, meme si ICs autres noun estiment ct nous aiment, nos
"projections" et "deplacements" peuvent faire que noun nous crovons juges,
deprccies, rejetes... ou du moires craignons de l'etre...
BREF: noun sommes DEPENDANTS... meme si nous nous rcvoltons
contre les autres et contre leur jugement, Icurs "valeurs": la revolte est
encore uric dependance... Le besoin de commander est uric dependance: sans
sujets, je ne pair commander... et cola engendre tin sentiment de menace,
une ANXIETE.
2. LE PROBLEME SPECIFIQUL DL' LA VIE D'UN GROUPE: c'est
I'INTERDEPENDANCE et les INTERACTIONS des individus.
a - L'INTL'RDEPE,NDANCF: it s'agit ici de tout aut -e chose que de
('interference des dependances - qui existe aussi dans ICs groupcs: voir
b - : ICs interactions -. La dependance paralyse, fait ctouffcr les buts pro-
pres et adopter les ohjectifs des autres , ou l'oppose de ces ohjectifs.
Ici, tons les membres peuvent tres lien avoir leurs objectifs individuals
propres, it serait bon qu ' ils en aient ; mais certains, no Purr , de ces objcc-
tifs, sons lies , commons, devenant l'ohjectif du groupe , LE BUT DU GROUPE,
auquel cliaque rrtembre doit collabore r, scion son mode. Le realisation de
cc but "depend" de la participation de chacun, la participation d'un mem-
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bre peat meme dependre de la participation d'un autre: si tel membre tic
fait pas cc qu'il a a faire, tel autre n'aura pas les moyens de faire cc qu'il
a a faire (si le mason a mal fait son mur, le menuisier ne pourra pas correc-
tement poser son chambranlc de Porte oil son cadre de fenetre...)...
II n'y a done GROUPE OUE s'il v a interdependance.
Mais cola se joue a travers de multiples interactions: Bien noter que
P on est toujours dependant; cola n'empcche pas t' autonomie: utiliser Ies
dependances.
b - LES INTERACTIONS: Dans un groupe, on est face-a-face, it y a
changes, collaboration: ]'interaction est L'INFLUENCE SENSIBLE LES
UNES SUR LES AUI'RES DES DIFFERENTES PERSONNALITES qui for-
ment IC groupe. Ici jouent sous les phenomenes evoques dans les pages pre-
cedentes: des que les individus sons asset proches les uns des autres, l'inte-
raction apparait: lejeu des dependances, des anxietes, des images, des rneca-
nismes de defense, avec le desr6 d' emotivite, d'activite, de retentissement,
de chacun, son extraversion ou son introversion, sa recherche de fusion ou
son acceptation de la difference et de la distance... sa recherche du "Pere"
ou sa volonte d'etre "le pore"...
Ces diverses formes d'interaction constituent j ustement LES PHENO-
MENF.S OF GROUPE: le groupe est un lieu d 'affinites ou d'aversions, de
pressions exercees ou ressenties , de projections d'agressivite ou de sympa-
thie , et tout particulierement de LU'I-I'ES DE LEADERSHIP . II y a par exem
ple ceux qui cherchent on Pere , ceux qui relusent on Pere, ceux qui sort
on Pere meme sans le vouloir , et ceux qui briguent d'etre on Pere , et Parini
ceux -ci, it y a ceux qui y parvienncnt ct ceux qui n'y arrivent pas... (cela
joue meme s'il y a on " pere " institutionncl, on superieur).
Et ces phenomenes , evidemment , sort d ' autant plus forts que les
individus sont plus proches les uns des autres, objectivement ( par l'habi-
tat, les horaires ensemble ) ou psychiquement ( par la recherche du fusion-
Del, mais deja simplernent par le fait de se connaitre mieux au bout de quel-
que temps).
NOTONS que tous ces phenomenes sont quelque chose do NORM!.:
cc nc sort pas des defauts ni des vices de fonctionnement, c'est cc qui cons-
titue on groupe VIVANT . Its peuvent ne pas avoir lieu, oil avoir lieu sans
intensite, sans grosse tension , c'est normal aussi . Mais souvent ils ont lieu,
mais n 'apparaissent pas: I'athmosphere reste lourde , sans qu 'on devine cc
qui se passe : alors la vie du groupe est paralysee, son fonctionnement devient
formalists...
Spontanement , UNE STRUCTURE tend a s'etablir dans Ic groupc par
ces relations emotionnelles entre les membres. Elie pourra titre stabilises
par des institutions: voir plus loin. Et cela joue meme s'il y a deja des struc-
tures institutionnalisecs ( superieur , tresorier , etc.); et l' experience montre
que I'autorite revile nest pas toujours chez IC "supericur " officiel...
Mais, lien slur , ces interactions amenenr DES TENSIONS dans le
groupe:
II apparait entre les personnes UN LIEN PRIMORDIAL , ATTRACTIF:
desir d ' etre plus proches encore , de s'identifier plus profondement aux
autres ( Ies reves lusionnels sont reactives par le groupe).
Mais Ic desir est AMBIVALENT: se fondre , c'est trouver la mere , In secu-
rite, mais c'est aussi " se dissoudre ", se perdre , renoncer a soi... ainsi, all
moment meme oir l'individu desire cette union totals , it ressent une sorte
de panique , one ANGOISSE . Cette angoisse est utile , pour eviter la dilu-
tion clans Ic groupc ... mats cite est INSUPPORTABLE , penible.
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On se defend (plus ou moins inconscienrment) contre elle, en particu-
lier en en rendant responsablc le groupe: ou bien on sc retracte st- soi,
ou bien on agresse le groupe: deux DEFENSES DE LA PERSONNALITE.
C'est des que ion se connait micux, quc ]'on devicnt plus proche en verite,
quc. la menace apparait, et l'angoisse et ces defenses.
L'agressivite contre le groupe on tels mernbres du groupe devie
1'angoisse en precisant la menace, en determinant des "responsablcs": ainsi,
elle la transforms en PE[.'R, qui est oil blocage pares quc ion se sent
"coince" par une contrainte on une impasse precise (I'angoisse nait dune
menace imprecise, diffuse, insaisissable, la peur vient dun enncmi on d'un
danger connu). Ainsi I'energie est canalises, le danger rcduit... (mais
n'ouhlions pas que cc pent titre a faux: IC groupe nest pout-titre pour rien
dans not re angoisse! cite apparaitrait Bans tout autre groupe; cc ne sort
peat-Ctrs pas "ces gens-la" qui me menacent... Reste que parfois c'est vrai:
it v a des groupes "faciles", francs, liants, simples, avec des gens ouverts,
et des groupes difficiles, avec des gens fermes, ou soup4onneux...).
En general, ces defenses, ces derivations, sort institutiortnalises clans
no certains Hombre de REGLES DE VIE EXTERIEURE et de STRUC71-
RE.S. L'institution la plus courantc est cclle du CHEF, qui a la loin rassure,
calrne, et canalise sur Iui 1'agressivitc; mieux encore lorsqu'il v a uric 1-lIE-
RARCHIE DE CHEFS (par exemple Ic superieur et ('assistant): le chef pro-
che calme ('angoissc, it est souvent le "bon", et le chef en premier canalise
I'agressivitc, et it est souvent le "mcchant". (Nous saisissons ('importance
dime pluralite d'organes independants et interdependants (fans tout groupe,
dans touts societe, et le caractcrc inhumain des dictatures, fussent-elles
collectives, du Parti Unique...).
Remarque: I'agressivite contre toute personne en general, et contre le
chef, I'autorite, en particulier, est le signe dune angoisse, done dune inte-
gration non encore operee. Un mcmbrc bien integre, delivre (au moins en
grande partie) de son angoissc, on du moins 1'avanl "vue" et comprise et
domince, saura, s'il le faut, interpeller, contredire, avertir. Ic chef, sans agres-
sivite.
Apres avoir ainsi debroussaillc cc qui sc passe entre les mernbres
(encore au niveau psvchologique), nous pouvons ahorder cc qui va consti-
tuer la vie du groupe comme tel, son fonctionnement:
3. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA VIE DUN GROUPE, qui
permettent une ligne de conduite: le groupe pourra "vivre" en verite si tons
les phenomenes precedents et la specificite du groupe 11.1i-mcme sort per-
cus aussi bien que possible par les rnenrbres et acceptcs. Avant d'essaver
de diminuer les tensions et blocages , it faut voir clair dans les differentes
manicres de percevoir et d'inter ' preter cc qui se passe.
Ces perceptions et interpretations se rcgroupent autour de differents
points ou objets, que. I'on appelle:
a - LES DIMENSIONS D'UN GROUPE: on pout en compter 6, sur les-
quelles les ni mbres ont it se mettre all clair:
* Les OBJECTIhS: cc qui precise de facon claire le BUT PROPRE du
groupe, cc quit vcut realiscr, A COURT TERME. (Ainsi, nous distinguons:
la Fin de la Congregation, e1 le Projet provincial ci le projet communau-
taire). Est-il evident quc tons lcs individus les percoivent claircment et de
la memo facon? 11 v a done it le verifier, it ICs clarifier, par des ECHAN-
GES, periodiquement.
* Les ROLES: chacun joue on role, qu'il le veuille on non (merne lc
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role de (rein, d'obstacle ). II v a des roles spontanes et des roles institution-
nc ls: Bien les preciscr ... Import ant de savoir QUI a le rule de CHEF , de lea-
der; ricn de plus insecurisant que Ies communautes qui out refuse un chef.
Si l es divers roles ne sont pas dclinis pour sous avec nctIetc, it nait des dis-
torsions, des divergences , des conllits...
* Les MOYENS D'AC'TION quc le groups Sc donne, en function du but.
lci aussi, se mettre ensemble au clair et sur ces movers , et sur leur conve-
nance avec Ic but.
* Les METHODE S DE TRA VAIL, qui przcisent et facilitent la tache.
* Les NORMES requises pour I'equilibre du groupe , et qui precisent
la specificite du groupe : jusqu ' a quel point un individu en fait encore par-
tic ou non , et la proportion de ses prestations.
* Les SANCTION S, implicites ou explicites, morales ou materielles.
Tout groupe en a besoin pour survivrc et ctre agissant , efficace ( une cho-
rale dont la moitie des metubres ne vient jarnais aux repetitions , un club
de foot-hall dont tel et tel joucur irail it la peche au lieu d' aller au match,
cesserait d'exister... Or que fait-on dans la Sainte Eglisc ?) Cela eclaire mai
68 et ses suites.
II con v ient de se mettre au Clair sur tout cela, par des echanges: if v
a 3 aspects a voir:
b - LES 3 VARIABLES principales pour chacune de ces dimensions.
sur lesquelles les individus pcuvent divcrger et sur lesquelles ils ont a se
mettre d'accord:
* La CLARTF: chacune des 6 dimensions pent ctre plus ou moins claity
pour les membres.
* 1.'ACCEPTAi/ON: on nest pas oblige de venir daps le groupe, clone,
si ['on n 'accepte pas Ielle de ses dimensions, it est logique de tie pas rester
clans Ic groupe : mais cc nest pas si simple : it y a des acceptations simple-
ment apparentes : suit parce que la personne veut profiler du groupe quand
mcme, soil parce qu'elle nose pas mont-er qu'elle n'accepte pas telle disten-
sion. suit enfin parce qu'clle I'accepte, mais I'a mal comprise , (dcfaut de
clarte).
La PERTINENCE, c'est-a-dire ('adaptation de chaque dimension aux
conditions concretes , par rapport a la situation , aux personnes , eta cha-
cune des autres dimensions . Exemple : les roles ont - ils etc repartis de facon
cuherentc avec les objectils ? avec les normes ? aver Ics capacites des per-
sonnes? etc...
c - Si on ne fait pas cc travail de remise a jour des differentes percep-
tions par les individus. it va se produire des phenomenes lateraux: DERI-
VATIONS, DEFORMATIONS, et done, de nouveau, des TENSIONS...
4. COVALENT ARRI VFR A CE QL'E LE GROUPF. SE STABILISE. ET
FONC TIONNE, soit vivant en verite ? nous l'avons deja dit : par des echan-
ges; ils sont plus qu ' une dimension , plus qu ' un simple moven: its touchent
it ('essence du groupe , a ('essence de la vie ... c'cst une DIMENSION PRIVI-
LEGIEE: LA COMMUNICATION, I'echange, le dialogue.
a - Situation:
(cries. des le debut de la vie du groupe, it y a cu des echanges, en
Iappurl aver le-lien fundamental, primordial" ct une circulation d'infor-
mal i. u.,
Mais ces communications ne vont pas aussi loin qu'elles le pourraient:
tres site elles sont censurces, reprimees, par )'angoisse, I'aggressivite et la
peur: les phenomenes de groupe peuvent perturber la vie du groupe.
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Il est done indispensable que Ies COMML.NICATIONS soient autant
que possible FACILITEES et RETABLIES si clles etaient censurecs. Vovons-
nous mieux le .+rn.s de no'. .4s.e•mble'rs cl reunions de conununaute7
b - Comment faire? Les MOYENS:
Cela suppose de depasser la difficultc naturelle a tout groupe a LAIS-
SER EXPRIMER LA VERITE, a TOLERER LES RELATIONS REELLES:
reconnaitre les tensions, les laisser s'cxprirner, laisser s'exprimer les agres-
sivites et les peurs... Cela suppose L'ATTITUDE D'E0OUTE, ecouter cha-
cun, sans pour autant le forcer a parler... Cela permettra a chacun de S'AJUS-
TER par rapport aux autres et au groupe. Mais n'idcalisons pas, ne revons
pas: cela nest jamais realise pleinement: aucun groupe nest parfait, et a
fortiori, aucun nc realise la fusion, la transparence: on reste toujours dans
une certaine solitude... Ne pas oublier qu'un groupe nest pas un but: it a
son but hors do Iui.
Restent des rnoycns pratiques ou des dispositions interieures qui faci-
litent I'ecoute, et que Carl ROGERS a precisees: Ies CONDITIONS do dia-
logue, L'ATTITLJDF I)'EC-OUTE:
* La CONGRUENCE: I'accord avec soi-mime: reconnaitre cc qu'on vit.
cc qu'on ressent, la reaction que Ion a. le sentiment qui nous prend: ctre
authentiquc. Cest entendre cc qui se passe en nous, cc que les autres voient
de nous, accepter que les autres nous voient ainsi. C'est a dmett-e d'ctre
cc qu'on est et de paraitre cc qu'on parait. (Ex: si nous nous enervons en
discutant, et que quclqu'un nous disc: "ne t o lache pas", quc rcpondons-
nous, spontanement? nous n'adinettons pas!)
Cela suppose: one certaine aptitude a vivre I'expcriencc, a decouvrir,
et une certaine DISTANCE vis-a-vis do nous-mane et des autres et par rap-
port au vecu imniediat. On peut appeler cela de I'HUMOUR vis-a-vis de soi-
meme, et I'acceptation de soi-meme.
L'ACCEPTATION INCONDITIONNELLE DE L'AUTRE, ou CONSI-
DERATION POS1 %Y!'t I.VCONDITIONNLI.LF: reconnaitre a chacun le droit
d'etre cc qu'il est et de dire cc qu'il dit, Bans le moment ou it en est. Et
non settlement I'accepter, inais I'ESTIMER. Nous avons besoin d'estime:
I'autre aussi; accordons-lui la noire... c'est le meilleur moven de Iui per-
mcttre de s'ameliorer s'il en a besoin. "Ne jugez-pas" nous disait dcja Jesus...
L'EMP.4T111F: point nest necessaire de ressentir de la sympathic
pour cet autre en face de nous: cola ne se connnande pas; par coot re, cc
qui peut s'acquerir, c'est d'essayer de comprendre, de sentir par I'intericur
le monde interieur de I'autre, qui nest pas connne le noire. Ainsi, s'il rea-
git a mes paroles avec agressivite, me dire: je n'ai pas conscience d'avoir
etc mechant, mais Iui ni'a pout-titre ressenti comme menacant... ou
moqueur... ou indifferent... 11 faut parfois peu de choscs pour decrisper
I'autre, lui faire comprendre qu'on I'estime... (Et son agressivite peut cure
un appel: "fail done attention a moi, regarde-moi, ccoutc moi...")
LA RF. PONSE-REFLE T est un moven do s'assurer qu'on a bien saisi
et accepte I'autre.
Couramment, on repond directement: soil par on jugcment, une inter-
pretation qui explique cc que I'autre 'it ou dit, no un conseil, ou on recon-
fort... tout au plus pose-t-on des questions pour en savoir plus...
La reponse-rcllet consiste a commencer par reexprimer, it noire Eaton,
cc qu'il vient de dire: "si j'ai Bien compris. c'est cola que vous avez-dit?"
Alors it peut confirmer, ou rectifier, s'expliquer Iui-meme... Souvent, nous
voulons 1'expliquer a lui-meme avant qu'il Wait cu Ic temps de se compren-
dre... et nous croyons I'aider, alors que parlois cela le blesse et Ic bloque.
Enfin, une grande condition, fondamentale, est LA NON-DEFENSIVITE:
essayer de laisser Comber nos peurs et nos reactions de defense, acceptons
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de LAISSER ENIRER EN NOUS ET LES MANIFESTATIONS POSITIVES
(admiration , complinmcnts , voir amitie ), ET LES MANIFESTATIONS NEGA-
TIVES DE L'AUTRE (mepris, reproches, hostility, agressivitc). Prenons cons
cience que Si Woos nous defendons trop vitc , cela revient it attaquer l'aut e:
et on tombe Bans ( ' escalade. .. et on nest plus libres ni Inn ni l'autre: la
defensivite est one dependance ... Cc qui lausse on coupe In relation, c'est
tres souvent notre dclensivite , nos rnecanisrnes de defense conscients et
inconscirntti.
Faut-il rapprocher cela de I'Evangile? combien de Lois Jesus et Paul
nous disent: "tic craignez pas"? "si on to demande ton manteau, donne aussi
to tunique..... .. si on ne vous accepte pas dans une maison, allez a-cote"...
Et nous comprenons les paroles de St Vincent sur Ic support des humilia-
tions: 1'humilite, c'est accepter que Ies antres voient nos defauts et noes
les disent... (Lolretiens aux Afissionnaires, Dodin, p. 625-626, Coste X11, p.
208).
Et repelons encore qu'on ne petit tout eclaircir, garcons le sens de la
condition humaine... On tic petit tout dire, on ne peril faire tout dire aux
autres... LA PATIENCE reste une condition fondamentale de la vie de groupe,
vouloir tout regler de front nest pas forcernent hon... ni humain, ni vrai,
ni efficace... Accepter nos limites, les limites des groupes dont noun faisons
panic... Ici encore, noes stnnines pinches de la sagesse, de 111umanite de
Saint Vincent: tie pas enjamber sur la Providence, se supporter est Ic second
et le 3'' acte de la Charite: Entretierrs, Dodin p. 685-689, Coste XI1 267-270.
II faudrait reprendre ces 4 parties DU POINT DE. ViiE OF IA FO!. Quel-
ques pistes seulement:
1. Quest-ce que noire caractere? In manifestation sociale de noire per-
sonnalitc, mais aussi nos possihilites personnelles et ce que Woos en avons
fait... Nest-ce pas aussi les possibilitcs que Dieu noes a confiCes? et deve-
nir celui que Dieu attend de noes? Lien entre personne, caractere, voca-
tion...
2. Nous venons de "nommer" les sommes de roves, de desirs, de
regrets, de ressentinents, de pears, de projections, d'interpretations, de
defenses, * qui nous habitent noes-mymes, * et que nous portons de la part
de riot re entour'age... C'est one "charge"... un poids de pCches... CL de sacri-
fices...
Nous aeons a presenter les uns a la Misericordie du Pere... a offrir les
autres avec Ic sacrifice de Jesus, en offrande spirituelle: exercice de notre
Sacerdoce baptismal, pour he salut du monde... .
Noes voici arrives an moment de passer atrx TEXTES DE SAINT VINCENT.
Que vont-ils noes apporter de plus?
ricn de plus an plan humain, mais rien de moins; cc sera dit en terms
simples, concrets, vivants, avec ('accent de 1'experience...
Mais ils noun apporteront enorm ement an plan chretien: toute one pro-
londc dimension de Foi... ces phenomenes on dispositions et efforts vont
prendre une dimension theologique, theologale, une dimension tie vie spi-
rituelle, je dirai rneme de vie MYSTIQUE, et nous irons jusqu'a y rencon-
trer Ic Fils de Dieu, avec sa profonde tcndresse et son support de ses Apo-
tres, jusqu'a v rencontrer la Croix, en meme temps que la Sainte Trinite...
Oui, accepter d'et-e supericur on superieure, c'est une maniere de sui-
vre Jesus-Christ, de repondre a I'appel universel a la Saintetc, qui passe
necessairement par la Croix... .
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L'AUTORITE SELON SAINT VINCENT
Abbreviations:
S.V. = Coste: Corresi>.nulanccs, Eutretiens, Documents.
C - Conthenccs aux F d I Ch, livre bleu. (Combaluzier).
D - Dodin: Entretiens aux Missionnaires.
Cunt - Felix Contassol: Saint Vincent de Paul, guide des
superieurs. 1964.
Pour Saint Vincent comme pour I'Evangile, etre superieur ou sczur
servante nest pas une prerogative, c'est one lonction, c'cst une mission,
- et une mission difficilc -, a la suite de Jesus Christ:
- Un superieur, une sour servantc, tie s'apparticnt plus. Outre le souci
de sa vie spirituelle ct dc son service de la mission aux pauvres, it a Ic souci
de Ia vie de plusieurs confreres ou seeurs el dune (ruvre commune. Et sa
vie interieue peat en path..... Mais quoir" dit Mr Vincent, "c'e.st tin real
neces.saire" (Cont., 115-6, XI 139; Cont. 115).
Un superieur, une swur servante, a des responsabilites. II n'a pas
it rcpondre sculcnunt de Iui, d'elle, et de son service des pauvres, mais
d'autres personnes do la Compagnie, de la gestion temporellc dune mai-
son, de la conduite des activitcs, ct ccla, devant ses superieurs majeurs,
devant Dieu, et devant sit propre conscience... s'il en a une! Mais parfois
cela petit faire tin fardeau Bien lourd; et certains peuvent devenir rigides,
pas uniquement par amour du commandement, mais pout-titre par crainte
de faillir a Ieur t5che...
C'est face a de tels problcmes, exposes par des superieurs, des soeurs
servantes, ou par- des confreres ou des sours, que Monsieur Vincent it donne
tres souvent, aux superieurs comme aux swurs scrvantcs, des conseils qui
restent encore extremement judicieux aujourd'hui, qui n'ont pas du tout
vieilli, memo face aux sciences humaines.
On pourrait ramcner a deux les qualites qu'il prone, cc qui resume SON
ESPRIT:
o on grant! ,tile pour 1'ideal: le Christ a suivre, le pauvrc a servir et
evangeliser: I'Evangile it vivre ensemble et a annoncer,
o et le seas du possible.
Nous les rencontrerons tout au long de cet expose, dont voici le plan:
lire partie: au plan plus doctrinal. I - Autonite et comnwnaute
II - Qui est LE superieur,
l'autorite?
2e pat-tic: au plan plus pratique. I - Le role propre du superieur,
de la sour servante.
11 - Le style de scs relations dans
la connnu1 011tc,
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PRE:WIEERL P.-1RTIF.: AU PLAN PLUS DOCTRINAL
Monsieur Vincent n'a pas ecrit de traite sur I'autoritc, ni d'ouvrage
spirituel. On aurait pourtant tort de le considerer comme un pur pragma-
tique. 11 a one doctrine. v compris concernant 1'autorite, et qui repose sur
une solide theologic et des vucs de foi profondes. mystiques; quelques tex-
tes noes la font entrevoir.
I -AUTORITE El Ct1\1MUNA(TE
AUTORITE... Le mot choque, arrjourd'llui. Nous vivons une epoque ou
I'egalitarisme s'affiche, meme s'il n'existe pas forcement dans les faits...
Beaucoup rcfuscnt non sculemcnt I'autoritc, mais meme In simple notion
de valour, le souci d'exceller en quslque chose; c'est le nivellement, IC ref us
de tout cc qui est grand, de taut cc qui depasse la movenne (qui devient
en fait mediocrite). Mime le mot "democratic", on Ie veut svnonvme de librc
debar sans instance de decision...
Saint Vincent scrait-il un "autoritaire"? Certes, ses conferences sur
l'obeissance et quelques-ones de ses Iettres conticnnent des formules fort
tranchees... Mais Ic fond de sa pensce?
C'est UN MYSTIQUE.: ses vues sur la communaute et sur I'autorite repo-
sent stir ses nti•ditations cur Ia Sainte Triniti' ct stir la vie tie .Jesus, et it
rc:':urlc I'honune ct 1r1 rurtmurrtrrtacs canine irnrt c'k' In Sahuc I-mitt, ct
mini imitation tics anions ct tics srnlill rrnls do jesus-('II ris I,
Et c'est UN REALISTE: si chaque personae est egale aux autres en
dignitc , comme dans la Trinite, elle ne Pest pourtant pas en function, car
le vivre ensemble exige tout de meme qu'il } ait des roles differents, les-
quels entrainent done le jeu de I'autorite et do l'obeissance, pour quo cha-
que role puisse Cite rempli... cc qui est encore one imitation dc la Trinite,
daps sa deuxiemc Personne, car Ic Fils est touts obeissancc au Pere. Autrc-
ment dit. noun noes approchons de l'image du mvstere de la Sainte Trinite.
unite de personnel dilferentes mais absolument egales , POUR AUTANT QUE
DES FIOMMES PEL VENT LIMITER. L'union do nos comntunautes est a
l'image de celles des trois Personnes divines, avec cette nuance que celles-
ci sort cocternelles et egales, tandis que noes sommes, nous, clans un deve-
nir Ott in croissance est dependance: nous avons it nous faire grandir les
uns Ics autres, cc qui entrains des roles differents... ii Iota one tete...
Mais c'est UN RLALISTE MYS TIQUE: ceux qui ont recu on role d'auto-
rite ne doivent pas I'exercer en Icur nom, pour leur plaisir, a la maniere
des despotes, qui font sentir leur pouvoir (Mt 20, 25; Lc 22, 25; cf Jn 13,
13-IS), mais ca la tnarriere de Dieu, qui sesl abaisse jrrsqu'a trans. iI faut done
toujours une grande communication reciproque.
Ecoutons cc que Mr Vincent dit aux Filles de la Charite Ic 2 decembre
1657 (X 383-4 ; C 719):
..... Votre cvnrpagnie represente ('unite de Ill ores Sainte Trinite. Quest-
cc qui garde et fait ('union entre le Pere et It, Fils? C'est, ones clreres
swurs, que cc que le Pere vent, le Fils le vettt: et its sort! tellement
con formes que jamuis le His tie vent cc que le Pere rte t'eu1 pus, ce
qui unit parfaitement ces deux personnes divines, qui produisent la
troisieme, qui est le Saint-Esprit. Et c'est cc qui fait le paradis. 11 rt'v
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aurait point de paradis sans cede divine union.... Qui fait done cello
union? La sainte condescendance du Fils aux volontes de son Pere,
c'est cc qui fail cette tmion; et !'amour reciproque qui est entre le Pere
ct le Fills produit le Saint-Esprit, qui est egal an Pere et an Fils.
Et parce que les trois personnel de la sainte Trinite sont EGALES en
toutes clroses, it est facile de faire !'union.
.%1ais a fin qu'il v ail union entre des personnel INEGALES, it Taut que
l'une s'ahaisse ct que l'autre se hausse, cest-a-dire qu'il fans que 1'tcne
ait la puissance et qu'elle soil etablie avec autorile, e1 que 1'autre se
sountelte: c'est cc qui fait les supcrieurs et les inferieurs.... Par exam-
ple, on pretre doit titre souotis a son cure, le cure a l'eveque, l'eveque
a l archeveque, et sous au Pape. Sans cela, les a f faires de l'Eglise n'iront
jamais bien. Pourquoi cela? parce qu'il n'y a pas d'union clans one
communaute si les sujets ne sont pas sournis aux super-ieurs, it n'v
a point d'ordre.
Or Dieu, qui vent unir cos deux extrernites, a ordonne que les supc-
rieurs descendent autant qu'ils peuvent jusqu'a lours inferieurs. Voila
pourquoi quiconque cast souple et sounds a ses supcrieurs contrihue
a entretenir cede union"
Et des le Conseil du 19 juin 1647, it inculquait a I'autorite supcricure
des Filles do la Charitc, le Conseil de la maison-Mere, comment vivre cette
"descente", dans la conscience tie I'cgalitc profonde entre toutes (XIII 634):
"... Et qu'y a-t-il en Dieu? Il v a, mes filles, egaliie de personnel at unite
d'essence. Et que vous enseigne cela, sinon que vous deveZ toutes, tant
que vous etes, a'etre qu'anes at egales? S'il faut qu'il v ail une supe-
rieore, one servanie, oh! cc dolt titre pour Bonner exemple de vertu
et d'huotilite aux autres, pour Ore la premiere a tout faire, la premiere
a se jeter aux pieds de sa scour, la premiere a demander pardon, la
premiere a quitter son opinion pour suivre 1'autre. Lest cc que les
saints en particulier ont fait; ... ".
Dans la pratique, cela se traduit specialement par le fait de bien cony
muniquer aver ses confreres, ou ses cornpagnes, et memes de leur deman-
der conseil: noun le verrons en son lieu. Et toujours cola demande de ne
pas se targuer de la superiorite ni de faire sentir son autorite avec hauteur
on raideur ou secret.
II - Mais justement , an fait, QUI EST SUPERIEUR? QUI EST L 'AUTORITE?
Monsieur Vincent est clair: tout le monde dolt obeir, rneme les supc-
rieurs; it emploic en gcncral le rnot "superieur" an pluriel: it faut obeir a
ses supcrieurs, is superieur doit obeir aux superrieurs majeurs, ET LES
SUPERiECRS, supcrieurs beaux et supcrieurs majeurs, DOIVENT OBF.IR
A LA REGLE, nous y revicndrons.
BREF, LE superieur, c'est LA REGLE, ou Ics regles, ou les Constitu-
t i ons.
Mais QU I FAIT LE.S REGi-ES? c'est L 'ASSEMBLE E GENERALE. An
moms pour la Congregation do la Mission, cc sont lcs Assemblees qui ont
mil pcu a pcu au point nos Regles Communes : cf. XII 291 -292, 329 et 355-356;
voir 11307 . Cela nest pas evident pour les Filles de la Charitc ; mail si cela
n'a pas etc discute en Assemblees comme telles , it est clair que la redac-
tion des Regles Communes et des Reglements de 1645 , 1646, 1655 , n'a ele
faite par Mr Vincent qu ' apres ('usage et les entretiens avec Ies Seeurs, au
point qu ' il pent leur dire , le 14 juin 1643 , alors qu'il "n'avait pu encore se
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resoudre a lc rediger par ecrit " ( le reglement ) (IX 113; C 75-76):
"Mes cheres .cerurs, le sujet de set entretien sera des r%gles et de la
maniere de vie que depuis longternps vows vousetes proposees et rrteme
que, par la grace de Dieu , vous pratiquez . C'est vous qui les ave: jai-
tes, on plutot c'est Dieu qui vows les a inspirees , car, mes lilies, nous
tie saurions dire qu 'elles vows aient ete donnees".
II est clair, avec cela, qu'un superieur, General, Provincial ou local,
tie peut pas ordonner ce qui lui passe par la tote (IX 516; C 431):
"Voila comme eons devez agir furze avec I autre... et, par la rniseri-
corde de Dieu, je crois qu'il en est ainsi: car, sans doute, la smur n'entre-
prend rich sans la permission de la servante, et la servante se donne
bien garde de tie rien commander a su sreur, comrne de dire: 'Allen
la: faites cela'. 0 Jesus! it tie le jaut pas, car ce serail parler comrne
!es mattresses a leers servantes.... Jamais de cornmandemertt absolu.
Retene: cela, je vous en prie, Ines scours: ei qu'entre vows Von tie parle
qu'avec douceur et suavite" (IX 516; C 431).
C'est done la Regle qui fixe leur role aux superieurs.
Et I'Assemblee Generale des Lazaristes, en 1651, a ete jusqu'a decla-
rer - et Mr Vincent n'a pas emis d'avis contraire -:
"Que It, General tie sera pas elu quit tie jure d'observer, faire obser-
ver et approuver les regles, telles qu'elles son!, crainte que su Ioute-
puissance ne ltd donne envie de changer" (XIII 356).
Mais alors, on peut se demander a quoi sert un superieur? cc qui nous
amcne an plan pratique: preciscr cc role du superieur, de la secur scrvante.
On peut le caracteriser, globalement, comae cclui de TEMOIN ET
GAR.AN'I' DES REGLES FIT DE LA M1SSI(N.
Dl'.(.JX1E:11E PAR TIE : SUR UN PLAN PLUS PRATIQUE
II nous taudra preciser d'abord le ROLE PROPRE du superieur, de la
scour servantc, puis venir an point encore plus pratique du STYLE DE SES
RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTE.
I • LE ROLE PROPRE DU SUPERIEUR , DE LA SOEUR SERVANTE:
Aujourd'hui, avec les nouvelles idees sur I'autorite, et l'habitude de
travailler en cquipe.... mais... dc,ja dans lc passe! lorsqu'unc oeuvre etait
bien lances et que la maison tournait, tine question pouvait, peut encore,
surgir: "mais alors, je sers a quoi?", "lc superieur, la seeur scrvante, a-I-
elle encore quelque chose a faire en propre?"
Cc qui nous atnene a LA QUESTION ESSENTIELLE: QUEST-CE. QUE
"E,TRE SUPERIEUR"?
Le role du superieur cst-il uniquement de commander, de dirigcr,
d'intervenir, de faire sentir qu'il est la? de faire sentir sa presence on son
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autorite, ne serait -ce que sur des points de detail?
Si la maison marche, si chacun ou chacune fait son travail et vii scion
la regle, le supericur ( Ia strut- servante) n'a-t-il pas a se rejouir, tout sim-
plement ? son but est atteint, sa tache est facile... Pourquoi chercher quel-
que detail de la vie quotidienne oit faire sentir son pouvoir? tau detriment
de l'union des cuuurs, et, finalement, du respect de son autorite ...). Et c'est
Saint Vincent lui-mirme qui noes le dil deja, en s'adressant aux scours, le
30 mai I658:
''Mais, lira one servante, a ce coatpte-la, il rte faudrait point de ser-
vante? a proprenrentt parler, it Well faudrait point quand runs seriez
parvenues lei, si ce West que, pour le bon ordre , it est necessaire que
plnsieurs aient la charge des autres" (X 482-3: C 483).
Et si la maison tie marche pas bien, s'il % a des membres ditIiciles ou
hors de la regle , it nest pas evident que cc suit par la contraintc que Ion
puisse redresser Ia situation; alors, 1'exercice de la mission de supcricur
passe par Ics problemes tie relation, que noes avons vus dans les quatre
premieres parties, ct que nous reverrons, Iraites par Mr Vincent, en 11.
A - Glohalement , Mr Vincent exprime tres clairement L'ESSENTIEI. DES
TACIILS D(.' SUPERiFI'R:
1. 11 est (elle est ) LF G,4 RANT ET LE TEAIOIN DE LA MISSION ET
DES REGLES:
II Ic dit aux Filles de la Charitc, it propus de I'obeissance aux scours
servantes; en juin 1642: "t'orts devez obeissa,ce a cello d'entre wits qui aura
cele charge, en tout ce gtti concerne le service des pauvres et la pratique
de vus regles" (IX, 69; C 47; IX, 68-69; C 46).
Remarquons au passage que c 'est dans cette conference qu'il proposa
de changer le nom de "supericures" en cclui de "SERVANTES ". a I'exem-
pie des Annonciades. "Ft sa proposition fttt agreee".
Monsieur Vincent dit la meme chose en d'autres termes a Denis Lau-
din, supericur au Mans. Ic 26 avril 1659: "Votre principal est Ia conduite
generate tie la fanrille ei des a f fairer; vows Jerez veiller sur torts et faire title
tort se fasse daus 1'ordre" (VII, 518).
II I'inculque egaiernent en montrant les consequences du cont•airc le
relachement des nraisons vient le plus souvent du relachement des supe-
ricurs, et it n'hesitc pas a s' v impliquer lui-meme. Voici cc qu'il dit a ses
contrcres lors de la repetition d'oraison du 28 juillet 1655 (XI. 207; D 163-4):
"Et ainsi voila comment toot s 'en to en deraclence, et cela par la negli-
gence do supe'rierr ; car, rose votes, les fames gui se conrmettent dans
rno ne can notonattc .sont inrpotees at sriperieur , si, par farce d'v rcme-
dier, on continue a les commettre ; et Diett 1ni en de mandera cornpte.
Jv n iii pas rnoi-more donne 1'exenrple clue je devais err cela ( bier faire
la genuflexion ). A1ais grtoi! l 'dge qtie j'ai , avec mon mat de jambes,
in'ennpechentt de le potiroir faire ...... 11 la fora du mieux qu'il pourra,
en s'aidant des main.!
Mane langage aux Filles de la Charite , pour I'electon des oflicieres.
le 22 mai 1657 (X, 261-2; C 639):
"... it se petit dire gue tort le bier it tout It, rrtal de la maisrnt depend
de la superieore et des o f ficieres. Si la srtpericttre et les o f ficieres font
Bien letir devoir, it v a so jet d'esperer que la Compagnie se contser-
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vera et ira en augmentanl de vertu en vertu; mail si au con!raire, else
dechoit an lieu de se perfectionner... ".
Puis Mr Vincent lour rappelle
"l'infirmite humaine"• nous tie pouvons titre constamrnent dans la
ferveur, la negligence nou.s guette tons, elle guette aussi les connnu-
nautes. Li si chacun doit sans cesse se convertir, c'est justenrent aux
superieurs dv veiller pour les cornnulnautes (X, 261; C 640):
"Representez: vous an navire sur la finer; si le pilote ne le sail pas bien
conduire, it perira. Or, vovec vows, une Conlpa,gnie est comme un vais-
Sean stir la rrler . gill lions dolt inencr all port, et les suptrleln's soul
comnre les pilotes qui le doivent conduire... si cei/x qui doivent con-
duire la Compagnie He sons soigneux de lenir la rare et de faire en
sorte que les regles soient bien observees, else perira... .
Je clis plus, roes sa'urs: tout le bien et tout le rrtal depend de la. Je
le dis sonvent chez rlous, tout le mal gui se fait ci /a Mission, dices
que cest M. Vincent qui le fait. S'il s'v fait du biers, impule< le a Dieu;
mail pour le coal, inlpntez-le aux superieurs, car, si je veillais sun vows,
cela tie serail pas" (X, 263; G, 641).
If I'avait deja dit an Conseil des Filles de la Charite le 8 septembre 1655,
avec le "je le dis souvent chez muss" (X, 262; C 640: X, 263; C 641; XIII, 698).
2. Le superieur es1 lui-meme tenu a 1'obeissance:
Une Lois qu'on est nomme superieur ou saeur servants, la tentation nest
pas mvthique de craire qu'on ne depend plus de personae ni de la regle,
qu'on noun a nomme superieur, ou scxur servante, justcmcnt pour que noun
puissions faire scion nos idees ou meme les imposer. \ous prenons facile-
ment cette nomination pour tine confirmation de nos vacs, une consecra-
tion de nos procedes, de nos mCthodes, et noes cstimons qu'il n'y a plus
do compte a rendre a personae... .
Mais telle nest pas la pensee de I'Eglise ni celle de St Vincent.
a - Le superieur doit obeir d la Regle:
C'est implique par le fait qu'iI a fait les Viceux, et que sa fonction l'oblige
a veiller a cc qu'elle snit observes, et a en donner I'exemple: noun 1'avons
deja vu ci-dessus ct ties la premiere pantie,
b - Le superieur local, la sour servante, doit obeir alts superieurs
rna jeu rs:
Une obeissance purement formelle et juridique nest pas vivante;
la Fleur de l'obeissance, cc qui en fait tine relation humaine, c'est la com-
munication avec eux; cornnluniquer, faire circuler ('information, c'cst la
condition elementaire pour qu'un organisms wive, fonctionne. Et c'est tres
exacteinent cc que Mr Vincent a compris et qu'iI veut que nous compre-
nions.
11 ('expose aux Filles de la Charite, le 6 janvier 1658; it le dit certes
a toutes les scouts, mais it tombe sous le seas que cela vaut tout autant pour
les superieurs et scours servantes.
'Panrquoi pensez-vons qu'on vous recomnlartde de vows adresser a
vos superieurs? Ce.st que, cornrne le chef tc'esl-d-dire la tote) in flue
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1'esprit et la vie suer tons les ntembre.c (lit corps, ainsi les ('o;npagrries
doivent recevoir de Dieu par leurs .supe'rieurs toutes les gritces dortt
elles out hesoin.... Si votes faites autrenteni, it esl a craindre qu'on
tie vous conseille rna!" (X, 451; C 763).
Dans Ic meme sons, it dit a Antoine Durand, nommc a 27 ans superieur
du seminaire d'Agde, en 1656:
"Une afire chose a laquelle vous deve;, faire cute attention toute par-
tictdiere, c'est d'avoir one grande dependence de la condtcite du Fils
de Dieu; ... C'ette depeodance doit encore .c'etendre a de ferer heaucoup
a crux qui vous r'epre.cctttent Notre.Seiguettr et qui vous tie uncut lieu
de superieurs.... Je vous dis ceci pour vous porter a rte riert faire
d'importance ni rien entreprendre dextraordinaire.sans noes en don-
neravis; on, si la chose pressait si fort que vous n'ettssie ;, pas le ternps
datrendre notre resolution, adresse;,-vous an stuperieur It, plus pro-
che..."(XI, 347-9; D 311-312).
c - II ne serait pout-cu-e pas inutile de rellechir aussi a I'obeissance quc
Mr Vincent recommande aux Filles de la Charite VIS-A-VIS DES LAICS,
et qui eclaire aussi la role de la sour servante: obeissance aux Dames de
la Charite (Regles Communes IV, 4, p. 30; X 338-339, 388-391. 667-668, 673,
686, dans C 690, 722-724, 906. 909-910. 918); aux medecins (X 339, 388, C 690,
722). Certes, it v a core sponsabiIite: les Filles de la Charite doivent les sti-
muler an zele: X 560-561, 714, C 834-835, 937. A noun d'v trouver encore
unc lumicre aujourd'hui, alors que les options, ou simplement les circons-
lances, nous ont mis en dependance de talcs, snit en leur laissant les pos-
ses tie direction, soil lorsque nous sonttnes embauches darts ties organis-
mes; la aussi Sc joue la vertu d'obeissance (avec la part de dialogue, tie com-
munication, qu'elle implique). Mais it est hien evident que vela ne porte que
stir les fonctions gtci letir reviennent, sur I'cruvre en cause; Mr Vincent a
toujours insiste pour qu ' on ne mette pas la marche interne de la compa-
gnic aux mains d'cxternes, iussent-ils Pretres. Et Ion comprend l'abus qu'il
v aurait a cc que les compagnes ou les confreres dependent d'externcs plus
que du superieur, de la Sr. servante.
d - Mais Mr Vincent est un MYSTIQUE, it va plus loin que la vertu
(d'obeissance): pour Iii; 1'oheissance, c•'est lu vie meme du Fils erernel de
Dieu; obeir. c'est vivre de la vie de Jesus. Notons par exemple cc qu'il declare
aux scrurs le 23 mai 1655 (X, 85-86; C 524).
"Quand le Pere ererne•l voulut euvoverson Fits en terre, it lei proposa
toutes les choses gu'il devait faire et souffrir.... Son Pere Oil (lit: 'le
pertnettrai que vous sove: nteprise et rejetc de tout le monde, qu'on
ilerode vous fasse fuir des votre has age, que vous sovez lenu pour
tot idiot, que vous recevie;, des maledictions pour vos aruvres rnira-
ctdefases; href, je perntettrat que toutes les creatures se revohent con-
Ire vous . Voila ce que le Pere eterrtel proposa a sort Fils , qui lei dit:
'Mott Pere, je feral tout de que vous inc c•omntandez. Ce qui nous nron-
Ire qu'il fact obeir en toutes choses generalernent".
3. Mr Vincent cnumere LFS TACHES ESSENTiELLES Dl! SUPERIEUR:
A Monsieur Jean G uerin, superieur it Annecy, it ecrit ccci, le 12 jan-
vier 1643 (II, 354-5):
'Y) Monsieur. qu'il en faut (de la grace de Dieu) pour la conduite dune
fantille Celle que la vbtre, pour e;npecher que rien de contraire a son
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esprit rte s'v glisse et pour la faire avancer darts la vole de la perfec-
lion!! Les frequentes pricres vows aideront ci cela, comme aussi de pren-
dre quelque temps par jour- on par sernaine porn-considerer 1'rmpor-
tance gtr'il v a qu'tot superieor avancc sa contpagnie d la perfection
que Dieu dentande d'elle; 2° de considerer en quoi consiste cette per-
fection;.3° connne quoi Me v travaille en general et contrite quoi cha-
ctot en partictrlier; 40 penser aux mavens de la faire avancer et les
ntettre err pralique. Fire toujotors ties premiers aux actions de Ili corn-
rnunaute, autant que lesaffaires le permettrortt, c'est It, premier maven;
en-e invariable pour la fin et doux pour les nrovens d'v faire parvenir
est le second; et le troisicnrc, de prendre axis de deux que vows pren-
drez pour noire conseil, MAI. Lscari ei Tltolard, et toujours aux clto-
ses principales, ei toujours de Ali- Dtrfestel.... S'il s'agit du temporel,
vows pourrez prendre des avocats; hors de cola point. 11 n'v it titre les
membres du corps qui soieru anoints de 1'in fiuence tie I'esprit du nterne
corps.... Sovez exact a entendre la communication de 1'interieur toils
les rnois... ".
Enumeration plus precise, Ic 13 fevrier 1644, a Guillaume Gallais, qui,
a Sedan, voulait s'intcrposer Bans les proces entre catholiques et Protes-
tants, cc que Mr Vincent n'admettait pas.
"Voici, Monsieur, cc qui regarde votre vocation et d quoi eons devez
vows appliquer: 11 d votre perfection; 21 a cello de votre famille; 30
a annoncer la parole de Dieu all peuple catholique tie Sedan et, etant
en mission, aux pauvres gens tie la campagne; 4° a administrer les
saints sacreme rots; 5° au.x offices de I'eglise; 6° d procurer le hien des
pauvres, d visiter les rnalades et les prisonniers civils et les crintinels
aussi..."(Con s 41; 11, 449).
II est a noterque ]'on trouve ici, en 1644, la mcme hierarchic qui sera
encore cello des Regles Communes do la Congregation de la Mission en 1658:
sanctification personnelle et communautaire, et mission (laquelle n'arrive,
dans le developpemcnt, qu'au chapitre XI des Reglcs Communes): autre
maniere de montrer que la Mission, Ic service des pauvres, nest pas I'Q;uvrc
d'individus chacun de son cote, mais cxuvre de la cornmunautc, et qu'elle
nest pas une simple function, uric profession, mail le trop-plein dune vie
spirituelle.
Le premier maven de remplir ces lathes, c'est de donner en tout I'cxem-
ple. Outre le texte cite plus haut, premiere partie, a la fin du § I, on peut
rclever cette phrase du 15 novemhre 1657 aux Filles tie In Charite:
"Des Tors que coos ferez la suf fisante, que vows voudrez clue les attires
plient sous vou.s, que eons ferez la hautaine, adieu l'esprit d'humi-
lite! 11 W v aura plus que l'apparence, cl'atrtartt que vows vows trans-
formerez de l'etat tie servante et celui d'indepcndante. Or, pour evi-
ter cc malheur, it fait que cellos qui sort appelees a l'oflice de ser-
vantes soient toujours les premieres a .s 'humilicr et a dormer aux atet res
1'exemple de ce qu'elles .soot obligees de faire" (X, 362; C 705).
On a pu remarquer ('importance que St Vincent accorde a la connnu-
nication interietn-e, qui equivalait pratiquement a la direction spirituelle,
an role de "consciller spirituel". II 1'etend aussi a Mademoiselle, pour les
Filles de la Charite, et aux scours servantcs:
"Votes rte devez prendre auctut avis de vos confesseurs polo- votre colt-
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duite; vows avez a leer dire vos peches, non a leer faire votre direc-
tion.... One faut-il done faire, mes sours, quarrd eons aver, des tenta-
tions? Oli.1 dame! it fact recourir a vos superieu s tout aussitot. C'esi
a eux que Dieu donne le don de conseil pour vows. Dices vos peclu;s
a vos confesseurs; u:ais decouvrez vos tentations a Mademoiselle, a
Mr Portail on a moi; ..... dit-il aux scours le 3 join 1653 (IX, 641-2;
C 423).
La raison indiquee ensuite est bien naturelle: ne peuvent Bien sous diri-
ger que les pcrsonnes qui ont le meme esprit, celui de noire Communaute.
Memo si depuis 1917 le Droit Canon a retire aux superieurs la direction
an for interne, it n'a pas interdit d'avoir avec eux des echanges portant sur
la vie spirituelle.
4. On peat done dire que LE ROLE PROPRE DU SUPERIEUR EST
UN ROLL' D'ANIMATION:
son role est do stinnder a vivre en rnissiunnaire, en Fille de la Charite,
donner un esprit, on style (non pas son style personnel, mais celui de la
Mission, de la Compagnie): titre Fame do la maison.
C'est clair clans le Reglement de 1645 et 1646 des Filles de la Charite
- o0 "La superieure" designe la superieure generale, Mademoiselle -:
'Za superieure ... sera comme fame qui animera ce corps"(XIII, 551
et 560).
Avant a favoriser chez les autres la vie du Christ, tout missionnaire.
route Fille de la Charite, doit chercher d'abord le Rovaurne de Dieu, rap-
pelle Mr Vincent aux missionnaires, Ic 21 fevrier 1659:
"Clierche Dieu en vows , ... 11 fart la vie inn%rieure , ....S'ii v a honrrne
all monde qui air besoin de cola , cest ce nriscrrable qui vows parle;
... Cherchorrs , Messieurs, a nuns rendre interieurs, a faire gue Jesus-
Christ regne en sous" (XII , 131; D 548 ; Cont 74-75).
Mais, avant a stimuler la vie spirituelle des confreres ou des compa-
gnes, le superieur , la scvurservante , doit Ic premier , la premiere , y travail-
Ier. L'esprit do foi revient sans arret dans les Iettres aux superieurs, et it
est longuement et magnifiquement developpe dans l ' entretien a Antoine
Durand , en 1656, nomme superieur no Seminaire d'Agdc:
"Quel moyen d'inspirer le.s sentiments des vertus carretiennes et eccle-
siastique. s dears ceux gue la Providence eons coufiera pour conlribuer
a leursalut on a lee! ' perfection ? ... Ce n'est pas 1'cruvre d'un homme,
c'est l 'cruvre dun Dieu , ... it fans que Jesus-Christ s'en mole avec noun...
Il faut done , Monsieur-, VOL.`S VIDFR DE VOUS-MEME POUR VOUS
REVE TIR DE JESUS-CIIRIST... avoirgrande connnnmrication ai'ec
Notre-Seigneur clans 1'oraison , ..."(Cunt 75 - 78; XI, 343 sq ; d 306 sq).
Ces trois grandes pages sont a meditcr....
Oui, pour Saint Vincent, Ct re superieur , c'est d ' abord unc question de
vie de foi et de charite profondc . Et l'animation est done d'abord ANIMA-
TION SPIRITUELLE, qui se traduit Bans la pratiquc communautaire, spe-
cialement de I'oraison : c'est cc qu 'Abclly cite , sans date:
"Quand it s'agit d'etablir des superieurs, on doit bierr prendre garde
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si ceetx quon choisit pour ces offices sorts reguliers et exemplaires"
(Cont 34; XI, 83; D 962).
Ne soot-elles pas actuelles, ces paroles du 15 novembre 1657 aux Fil-
ler de la Charite (X, 362; C 705):
"Oil''! que volts serez heureuses, rites chores sc>:'urs, si, comrne servan-
tes tie la charite, vou.s vows comporte: en la maniere que ce beau now
eons oblige de faire! On vows appelle .servantes, et celles qui en of fe!
se servent de cc beau nom pours'Ituntilier et servir les pattvre.s ei leers
sa urs som bienheureuses. Mais des lots que volts Jere;, la su f fisante,
que vows vondrez que les attires plieni sous vons, que vows Perez 10
hautaine, adieu l'esprit d'htonilite! ... Or pour eviler cc malltetu, it
faut que celles qui soot appelees a Vol/ice de servantes soient totrjours
les premieres a s'hurnilier et a donner aux autres l'exemple de ce
qu'elles soot obligees de faire......
On aura reconnu Ia fin, deja citCc ci-dessus. Et ceci, du 22 mai 1657,
deja note.
"il se peat dire que tout le Bien et tout le mal de la maison depend
de la super-ieure et des o f ficieres" (X, 261; C 639).
B - Quelques points particuliers, DANS LA PRATIQUE, DANS L'ACTION:
Cc qui frappe au premier abord, c'est la diversite des conseils de St
Vincent, qui va jusqu'a l'apparente contradiction de ses paroles, selon qu'il
s'adresse it des confreres ou a des scours, leur inculquant le respect et l'obeis-
sance les plus absolus aux superieurs, ou qu'il s'adresse a des superieurs
ou a des sours servantes, leur recommandant lortenient de tic pas Zaire
sentir lent autorite, de supporter les personnel difficiles, de s'humilier...
(11 semble qu'au tours du temps, Onus aeons plus ou rooms neglige de tenir
compte de la qualite des (lestinataires, faisant enoncer a St Vincent connne
des principes pour I'autorite cc qui n'etait que conseils pour ICs subordon-
nes...).
Si Von creuse davantage, on s'apcrcoit qu'il y a one unite profondc de
pensee sous des diversites ou contradictions. Le mot REALISML les quali-
fie bien on LE SENS DU POSSIBLE, qui est fait de RESPECT: respect de
cc qui cxiste, respect des besoins vrais, des possibilites, et de PRUDENCE:
reflexion et evaluation des situations et des opportunites. Nous pouvons
exprimcr cola sous cinq registres de conseils:
1. 11 est Clair que. trey souvent it conscille de TEMPORISER: prendre
son temps pour etudier !a situation, pour demander Conseil, pour prier... .
Ainsi, debut 1634, a Louise de Marillac:
"Tout vient a point ci qui peat attendre: cela est vrai pour l'ordinaire,
plus encore aux choses de Dieu qu 'au.x attires " (I, 233; Cont 42).
C'est on theme frequent chez lui... notons seulement encore ceci, a Ber-
nard Codoing, supericur a Annecy, Ic 9 fevrier 1642:
"Les a //aires de Dieu se /ont pert a pelt et quasi imperceptiblennent
e1 ... son esprit West pas violent, ni lempestif" (Cont 55 ; II, 226).
Bref: prcndre son temps, comrne Dieu...
II se mefic tout particulieremcnt do cos "quelques personnes (qui) se
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portent a defaire cc que d'autres ont fait, ci changer ce qui tie leur rerient
pa.s..."etc. (Cunt 61; VI, 614), comme it dit a Pierre Cabel, superieur a Sedan,
Ic 17 novembre 1657. 11 I'avait deja dit aux autorites des Filles de la Cha-
rite, lors du Conseil du 20 juin 1647:
"ce qui est biers, it tie le taut point changer. Pour moi, jai pour maxin,e,
ou je vain, de ne riot changer de cc qui nest point ma! pour 1'accom-
moder a ma mode" (XI11, 639).
On pourrait voir la memc consigne a Bernard Codoing, le 23 fevrier
1650: cf. 111, 619.
Toutcfois, lorsqu'apparait clairement I'utilite d'inventer, ou de rein-
venter, it n'hesite plus. Mais on ne pout se her a son scul jugement propre,
it laut toujours en refereran superieur general, comme it I'ecrit a Bernard
Codoing, superieur a Richelieu, Ic 22 join 1650:
"quand eons jugerez qu 'il taut le faire, prenez la peine de men ecrire..."
(font 60; IV, 35).
Et le 25 mai 1654, it declare aux Filler de la Charite:
"Quand cc .soot les superieurs qui jugent a propos de changer , it law
croire que c 'est Dieu ; Dieu s'etan t servi d'eux pouretablir l'ordre, s'en
sort encore clans le changemertt . C'est pourquoi on tie doit point trou-
vera redire. Mais qu'une particuliere veuille se meter de changer quel-
que chose, oh! it tie le taut pas sootfrir!" (Cont 55 ; IX, 694).
Nous verrons que cette profession de foi asses autocratique est a nuan-
cer: non seulement Monsieur Vincent inculque aux superieurs de deman-
der eux - memes conscil, rnais it demandait Iui
- merne conseil (voir § sui-
vant, 2.).
Savoir temporiser manifeste le doable aspect de la vertu dun superieur,
- qui vaut d'ailleurs pour tout un chacun -:
Ue Jcrer- lcs ardenrs e_ca execs, les siennrs canons cellos de tel ou
tel ec at crc;
"Notre-Seigneur vent que noes le servions avec jugemertt, et le con-
traire s'appelle ele indiscret", ecrivait-il des mai 1630 a Louise de
Marillac (Cont 57-59; 1, 84).
Et Iui-memc moderera Philippe Le Vacher dans ses entreprises pour
les esclaves, a Alger , en 1650 ou 1651:
"ce zele-la rr 'est pas bon s'il nest discret . 11 semble que eons entrepre-
nez trop du commencement , ... On gate sotrvent les bonrres cYurres
pour alter trop rite , pour cc que Von agit selon ses inclinations, qui
emportent ]'esprit et la raison, et fort penserque le bier que Von voit
a faire cast faisable et de raison , ce qui West pa .s,: et on le recommit
clans la suite par le mauvais succes" ( font 58 ; IV, 122).
" Mais aussi garder la cortstance , ne pas abanclonner des les premie-
res dilficultes:
C'est cc qu'il repond a Bernard Codoing , superieur a Rome , le 6 aout
1644:
".lc crams que volts vous pressiez trop en tortes choses. C'est aussi
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la pensee des externes qui voient vos allures de dela ... et quand vous
en entreprenez quelqu'une qui ne reussit pas d votre gre, vous parle;-
de changer, aux premieres di f ficultes qui se presement"(Cont 58; 11,
472, 473).
Dans d'autres circonstances, it encourage Marc Coglee, le 4 decernbre
1650, qui peinait sous la ruche par suite des maladies en ville et parmi ses
confreres:
"Trois font plus que dix quand Notre-Seigneur y met la main; et if
le fait toujours lorsqu'il cite les movens de faire autretnent "(font 59;
IV, 116).
Remarque analogue a Jean Martin, le 7 dccembre 1646 (cf . III, 125).
BREF , la prudence et la patience s'epanouissent dans la CONFIAN'CE
EN DIEU. If l'ecrit a Jacques Pesnelle, supcrieur a Genes, le 13 juin 1659:
"Faites de votre cote, tout sintplenrent ei bonnement ce qui est en vous,
afro que les choses aillent biers . Mais pour ce que les autres font on
disent, on pour les mauvais evCnements , ne vous en troublez pas corrr-
mettez le tout a Dieu et vous confiez en Lui . C'est ici le fonnement
de tote bonne conduite et la paix ei le progres de votre dyne"(Cunt
74; VII, 597).
Et Abelly noun rapporte, sans date, une exhoration semblable a tous
Ics missionnaires (XI, 39; D 904-905):
"Le veritable missionnaire ne se dolt point mettre en peine pour les
biens de ce monde, ntais jeter tous ses spins en la Providence du Sei-
gneur, tenant pots- certain que pendant qu'ii sera hien etahli en la
charite et bien fonde en c-eite con fiance, it sera toujours sous la pro-
tection de Dieu: et par consequent aucun teal tie lui arrivera et aucun
hien ne ltci manquera, lors men:e qu'il pensera que, selon les appa-
rences, tout va se perdre. Je ne dis pas cela par mon propre esprit;
c'est l'Ecriture Sainte qui mots l'enseigne et qui dit que: celui qui loge
a 1'enseigne de la con fiance en Dieu sera toujours favorise dune spe-
cials protection de sa part" (Citation du Psaume 90, verset I).
(Theme identique adressc le 16 mai 1659 au mcme Jacques Pesnelle:
voir Conclusion generale).
2. Un autre aspect de la prudence, qui est lit a la communaute, c'est
de SA VOIR DEMANDER CONSEIL, ou de consulter son Conseil:
Le 9 juillet 1650, Monsieur Vincent declare a Marc Coglee, supcrieur
a Sedan (Copt 45; IV, 35-36):
"Tans s en fact qu 'il soit mauvais de prendre avis, gu'uu contraire it
le fart faire, quand la chose est de quelque consideration , oil quand
nous ne pouvons set/s nous hien determiner. Pour les a f fuires tem-
porelles, on prend le conseil de quelque avocat oil personmes exter-
nes a cc connaissantes ; et pour l'interieur , Pon en communique aver
les consulteurs ei avec guelques autres de la compagnie, quancl on
le juge a propos. Je con fi: re souvent uvec les freres me»tes et je prends
leur at-is stir les choses qui sort a faire Bans leurs offices; et quand
cela est fait avec les precautions requises, 1.4U7'ORl7'E DL' DIEU,
QU! RESIDE EN LA PERSONNF. DES S(,'PERIEURS ET EN CEUX
QI'I LES REPRESE.NTF.NT, N'L:N RE('OITAUCU'N DETRIMENT; Al.'
- 638 -
CONTRAIRE, Ic bon ordre qui s'ensuit to rend plus digne d'amour
et de respect. le vous prie d'en user ainsi et de vows souvenir qu'en
fait (it, changement ou d'a f faires extraordinaires, on les propose an
General
Monsieur Contassot rappelle que
"Saint Vincent avail constitue a Paris tot Conseil d'avocats, auquel
it sournettait toutes les a f fairer litigieuses de que1que importance irtte-
ressant to maison de Saint-Lazare on les autres maison de so Com-
pagnie. C'cite pratique se inaimint jusqu'a la Revolution"(Cont 47).
Corinne nous venous de le voir ecrit a Marc Coglce, lui-menus n'hesi-
tait pas a demander l'avis d'autres confreres; it le dit encore le 17 decembre
1655 a Edme Jolly, superieur a Rome:
".., avant de vous charger de to conduile de to maison, je vous ai pro-
pose aux plus anciens de to Compagnie, qui vous connaissent bien
et qui ont trouve assez de graces en votre personne pour celle charge-
la, on plut6l its out espere que Notre-Seigneur, qui possede abondam-
ment tonics les versus, suppleerait a celles qui votes manquent "(Cons
33; V. 484).
Quant aux points praiiques concernant I'esprit it apporter an Conseil
et la condone a v tenir, on petit lire lcs passages que Monsieur Contassol
a regroupes aux pages 48-49.
Rclcvons cnfin clue Monsieur Vincent n aimait pas que Porn consulte,
pour to marche de to maison, de to communautC, des Bens de l'exteriettr.
lI le redit par exernple it Jean Guerin, superieur a Annecy, le 12 janvier 1643,
en y ajoutant lc rnolif:
"S'il s'agit du temporel, vous en pouvez prendre des avocals; hors cela,
point. Il W y a que les me»tbres du corps qui soient animes de
firs fluence de 1'e.sprit du corps" (II, 355).
II rcpcte cela aux Filles de la Charitc cgalement, et spccialement a pro-
pos des confesseurs et des Pretres en general.
3. Avec tout cela, it est bon do nous rappeler que LE SUPERIFUR
NEST PAS A VIE, mais qu'il (loll savoir rcntrcr clans le rang. II est rneme
lion que Ics supericurs dcmandent de temps en temps leur deposition.
C'est ainsi qu'il felicite, le 23 fcvricr 1650, la S(xur Jeanne Lepeintre
de demander avec instance d'etre dposee... tout en la maintenant en charge!
(III, 614; XI, 141-2; D 81-82).
Et dans one confercncc de 1644 aux missionnaires, it declarait deja
que taus les superieurs le font, generalement deja au bout de six mois, -
cc qui ne cut pas dire qu'il les deposait pour autant -. (Voir III, 132; V,
463; 564; VII, 245; VIII, 176; 231).
Lui-meme le pratiquait: Ics actes dune ASSEMBLEE GENERALE des
Missionnaires nous rapportent qu'il a donne sa d mission devani I'Assem-
hlee, le 22 octobre 1642 (X111, 296).
"Monsieur Vincent de Paul, superieur General de to Congregation,
apres avoir represents a to Compagnie le pet de suffisance qu01 pen-
sait titre en Iui pour to conduile d'icelle, !'a suppliee en toute humi-
lite a deux ge noux avec instance qu'elle proceddi it !'election dun autre
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superieur general . A quoi la rite Contpagnie a fait reponse gnt'elle tie
pouvail elire tin azure superieur pendant la vie de celui que Dieu, par
sa borne, leur avail eltt; a quoi le su .sdit a acquiesce apres quelques
instances, protestant que c'etait le premier acte d'obeissanee qu'il
crovait rendre a la Contpagnie , la suppliant de 1'aider de ses prieres"
Et it semble Bien que c ' cst de lui qu 'il pane , le 2 fevricr 1647 , aux Fil-
Ics de la Charite, apres Icur avoir (lit que toute sour scrvante devrait deman-
der d'etre dechargee , all moins toes Ics six moil : "Helas!je sais , peen-titre
tie devrais-je pas woos le dire , je sais, dis-je, le superieur dune pauvre petite
Compagnic , lit moinlre et la phis inutile qui snit daps 1'Fglise, qui ne man-
que point , tour les acs an moms, d'ecrire polo- supplier qu 'on le decharge"
(IX, 303; C 203).
4. Monsieur Vincent a beaucoup insiste sur LES QUAI.lTI'S REQLUSFS
POUR ETRE SUPFRIF(.'R: noun ne pouvons sous dispenser de le parcou-
rir, quitte a lire le detail apres; Ic reline, meme, de temps en temps. C'est
avec les Filles de la Charite. qu'il a le plus svnthetise sa pensee.
Le 22 mai 1657, it enumere aux Filles de la Charite (X, 265-267; C
642-643):
"les marques pour connaitre celles qui ont les qualites requises pour
titre elevees of ficieres. La premiere, c'est qu'il serait a souhaiter qu'elles
se portassent bier, qu'elles eussetn tun corps hien sain, pource qu'elles
doivent titre les premieres parlour. Mais, parce gtt'il tie plait pas a Dieu
que tonics se portent bien ei qu'il Y en a beaucoup d'infirmes qui tie
manquent pas de grande capacite pour ces offices, ion rte les rejette
pas pour elre infirmes. Aitt.si, si tine in firma qui esi of ficiere rte se porte
pas asset biers pour se trouver it tons les exercices, in nomine Domini!
La deuxieme marque pour connaitre tine bonne of ficiere, c'esi quand
tine a /'esprit hien fait: ante fine sage, patience, douce, judicieuse, tine
fine raisonnable qui me semporte pas do passion. 11Y a cerlaines per-
sonnes dont !'esprit tie s'emporte pas de passion et nearmurins dons
/'esprit est si variable que jannais la raison rte s'' v trouve, on fort rare-
ment. Or it rte faudrait pas choisir ce.s personnes-la.
En troisieme lieu, it importe que celles que vows elirez soient honnes
chretiennes, qu'elles aient la crainte de Dieu, qu''elles soient exactes
it faire toutcs les chosen que Dieu ordonne, ...
Une quatriemc marque, mes scours, ... c'est celles qui aurora ere bon-
rtes filles sans aucmne ambition, Bans lesquelles on aura remarque
an esprit de simplicite, tin grand zele pour le service du prochain et
surttuu pour le salut des pauvres, nos seigneurs et nos ma fires, car
motes somtttes .serviteurs des pauvres, quoiqu'indignes de cet honneur.
11 faut regarder que cc soient des fines vertueuses qui soient modes-
tes en la coiffure, en la maniere d'aller par les rues, qui n aient point
d'affecterie en leurs habits ni rien qui ressente la particularite,
enfin, qui aient ate honnes Filles de la Charite darts toes les emplois
qui lenr out eta donnas. Voila carte bonne marque. be plus, tin fille
qui aime /'exactitude des regles, qui s'a f flige des fatties de ses smurs
et qui essave de les alder a se corriger, qui est zelee pour l'obeissance
et qui ne marque it aucmne obsen'ance, oh!celle-la a les qualites dune
bonne officiere.
Mais one qui n'a pus 1'humilite, qui nest pas amie des mepris et emne-
mie de 1'honnetir, qui, an contraire, ne dentande que les applaudisse-
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nient.s, les louanges et a faire parer d'clle, cela mes chores sours, est
tres mat en one fille ; celles qui sons de set esprit tie sont nullement
propre a titre of ficieres".
Relevons en particulicr la troisieme marque: eu-e bonne chretienne...
Cela va de soi... mail, Pretres et religicuses , ne l'oublions - Woos pas souvent?
Et c'est tvpique de ]'Ecole franSaisc de spiritualite , qui le demandait aussi
des Prctres ... Nous sorntnes D'ABORD des baptises ... et des ctres humains...
11 faudrait lire le Conseil du 8 septembre 1655 sur Ic meme suet, mais
le texte cst plus diffus (XIII, 696, 697, 698).
II Taut dabord renoncer au monde, aux pretentions do la tamille, et
a tout I'honneur ( rappelons-nous cc que "I'honncur " represents au XVIIe-
siecle ); en second lieu , renoncer a soi-meme et au souci de plaire comme
a la craintc de dc. plaire " contre notre conscience " ( toute cette page 697 est
a mediter , bien clans ]'esprit de Sainte Catherine de Sienne, qui combattait
tart I'arnour- propre et la crainte servile ). En/in, avoir grand zele pour la
gloirc do Dicu et Ic salut des times.
Plus important que tout est le jugement droit, la prudence, comme it
le rappelle au Conseil des Filles de la Charite, Ic I I join 1654, au stijet des
qualitcs ncccssaires aux socurs qui vont aller fonder un etablissement a Cha-
teaudun, cc qui demande des qualites Si particulieres qu'on peut les appli-
ques aux superieurs et aux strut's servantes (XIII, 685):
''Mademoiselle dit: 1l est bier dif/icile, mon Pere, de trouver des fil-
les qui aienu tonics les conditions que vows venez de dire (noun les
citerons un peu plus loin). - Vove< vous, Mademoiselle, it faut qu'elles
les aient, oil qu'il y alt fort pen a dire, et do plus que ce soient des
filles de boil esprit, prudentes et qui aient de la conduite; car it v a
bien de la difference enure la devotion et l'economie; Ion pourrait trou-
ver un esprit fort devot. qui tie serait pas propre"("economic" avail
encore Ic sons ancien de gestion clans son ensemble, et pas seulement
au plan financier).
Au jugement, a la prudence, est lie le secret. Monsieur Vincent I'incul-
que a propos du Conseil, mais cela taut a tous les niveaux dc responsabili-
tcs, et it scrait profitable de se donner la peine de lire ces pages. Les citer
ici noes allongerait trop. II s'agit des eonseils du 28 join 1646 et elu 8 sep-
tembre 1655 (XIII, 591; 700-1).
Mr Vincent inculque aussi aux missionnaires ('importance. du jugement
droit, ainsi, Ic 30 aout 1658 (XII, 49-50; D 463), (oil it evoque aussi le siege
et la conqucte de Montrnedv (qui appartenait an Luxembourg), cc qui nous
rappelle tout Ic contexts do guerre oil vccut Mr Vincent).
'71 v en a qui sort saints et rivent saintement, et pourtarnt Wont pas
toul . ours le don de diriger. La .sainiete est one disposition continuelle
et one cohere confornnite a la volonte de Dieu; et la direction git clans
Ic jugement, c'est-a-dire requiert on born jugement pour conduite et
regler les chosen.
La science nest pas absolument necessaire potir bien gouverner; mais
quarrd la science et !'esprit de conduite et on bon jugement se tron-
vent ensemble dans on nu:mc stijet, d Dieu! quel tresor!
La vieillesse nest pas toujotrrs a conside rer pour la conduite, puis-
que Von voit plusieurs feunre.s homnie.s qui om plus d'esprit de con-
dntite que plusietirs vieillards et antcienns.... Vove trots, on homme qui
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a on grand jugement et une grande hurnilite est capable tie biers gou-
verner, et jai l'experience que ceux qui ont !'esprit contraire d cela
et tendent aux charges Wont jamais rien fait qui vaille" (XII, 49-50;
D 463).
Apres le j ugement , to vertu doit primer sur le reste, Mr Vincent y insiste
au Conseil du 22 mars 1658 avec les Filles de la Charite:
":Mademoiselle lui dennanda:
Mon Pere, rte doit-on point avoir egard d to satisfaction des sours?
- Non, jamais, dit-il, a quoi que ce soil qu'a to vertu; point d'egard
a l'iige, point d'egard a 1'anciemtete dans to Compagnie, point d'egard
a to condition. 11 fact que ce soil to seule vertu et que jamais it rte
soil fait aucun choix qu'en consideration de to vertu" (XIII, 668).
Nous avons parcouru les points essentiels, fondamentaux. Mais, au ris-
que d'allonger cc paragraphe de maniere disproportionnce, it est impor-
tant de voir aussi des aspects plus concrets, qui nous mettent vraiment sur
terre, et qu'il cnumcre au sujet des sours qui vont aller fonder Chateau-
dun, daps cc Conseil du 11 juin 1654, dcja cite.
a - Il taut des personnes discretes et qui aient le sens de la commu-
naute, de la famille (XIII, 682; 683).
"Premierernent, choisissons des titles qui aient a peu pros les condi-
tions suivarnes: qu'elles n'aiment point it parler a plusieurs el diver-
ses personnes, ni a decouvrir leur interieur tantot d on religiettx, tan-
tot a on pretre, aujourd'hui it celui-ci, demain a celui-la.... 11 fact, en
second lieu, qu'elles n'aiment point a villoter, a faire des visites, chez
leis personrtes de connaissance.... Une Fille de Charite qui se plait err
d'autres cootpagnies qu'en cells de ses sours montre qu'elle rte les
aline point; car-, vove:--vows, noes n 'c oons point dent amours, non plus
que deux caurs,... Troisiemernent, cherchons des filler qui n'aimentt
point a laisser entrer d'hommes clans leur chambre ... quand ce se-
rail sous pretexte tie parley de bones choses, de votes eclaircir, de
faire des questions"
b - Et ccs notations de fine psychologie introduisent un developpement
sur un detaut qui coupe litteralement la relation humaine sous I'apparence
d'ouverture dame et de facilite de relations:
"Ainsi it v a des Ames qui rte sont jamais cortentes. Elles donnent leer
avis; elles demandent conseil ; elles raconteront a celui -ci teur peine,
a o n autre elles devnanderont cc qu 'il Taut faire pour en titre delivrees;
a un autre elles dirom l'ltumeur de leurs sours et to patience dont
cites ont besoin pour to supporter. Pourquoi pensez-vous qu'elles font
tout cela? Pour trouver des esprits qui les flattent dons leurs opinions.
!,'experience le montre ; carsi quelqu 'un leer donne quelque boil avis,
elles ne le .suivent pa s , rnais pensent ... qu'on rte les entend pas et qu'il
taut en parler a no autre . Et puis, all bout de tout cela , cites ne font
que ce qu'elles veulent " ( XIII, 683).
c - Entin, dans cette meme enumeration de qualites concretes, Mon-
sieur Vincent passe a un autre aspect auquel sous n'aurions peut-Cure pas
pensc, le jugeant terre it terre, mail sur lequel it revient si souvent quit
vaut la peine d'en faire un autrc paragraphe:
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5. LE RAPPORT A U ARGEN T- choisir des filles qui n'aiment point
I'argent.
Le nombre et I'allure de scs interventions sur cc sujet laisser suppo-
ser des manquements ... On peut les regrouper sous deux themes; et nous
cornmencerons par la suite immediate de notre texte:
a - Ne pas s'approprier le bien des pauvres ni de la Communaute:
Nous citerons d'abord la suite de cc Conseil du I I juin 1654 (XII!, 683):
''En quatrieme lieu, it taut choisir des lilies qui H'aiment point !'argent.
Alt! own Dieu! si par mallteur it v en avail quelqu'une duns la Com-
pagnie qui s'oubliat jusque-la que de ferrer la mule (prendre on pro-
fit sur on achat fait pour autrui), it la faudrait chasser, quoique je
tie croie pas qu'il v en ail, par la bonte de Dieu. Je dis done, rites sours,
qu'il faun titre quitte.s de cc peclte, et tie jamais s'approprier ni tie
!'argent ties pauvres iii tie celui tie votre epargue, parce que cc West
pas a vows. Quand le diable vent faire tomberquelqu'an clans le peclte,
it commence parde petiles chases; aujourd'lu+i it fera reteniran denier,
demtain un sol, et ainsi it fait toujours croitre en mal. Judas corrtrnen4a
par la convoiti.se; it en vint jusques ti vendre son Maitre.... Je rte sail
si, avec le temps, it rte faudrait point faire en sorte que nos sours
n'achetent rien et n'aient point !'argent des pauvres en martientem,
afin dater tote soupcon. Nous v penseruns devant Dieu. Mais en atten-
dant it (cart biers vows ressonvenirque vows tie devez jamais vows arre-
ter all desir davoir tut sol".
"Oter tout soupcon" c'est one hantise chez Monsieur Vincent... Est-
ee d'avoir ete accuse de vol par le juge de Sore, en 1609, qui I'a rendu sensi-
ble a ces soupcons? Le 9 join 1656, it evoque encore cette epreuve a scs
missionnaiies. cela a done surement joue. Mais son insistance a y revenir
pent supposer aussi que le danger etait Bien reel chez les Sours et qu'il
v avail pout-titre eu des problcmes, chez les Filles de la Charite., on dans
d'autres Ordres (X1, 337; D 300).
En tout cas, it y avail des plaintcs, et des 1640: une lettre a Louise de
Marillac montre que I'on n'avait pas encore, a cc moment-Ia, bicn distin-
gue la subsistancc des Su-urs des fournitures do I'hopital:
"C'est an grand cas que partout Volt se plaint qu'elles prennent cc dui
est destine pour les rnalades. /lest necessaire de faire one regle, qu'elles
rte pourront, sous quelque pretexte que cc soil, manger de cc qui est
destine pour les pauvres" (1I, 91).
Mais la mercuriale du 15 novembre 1654 va biers plus loin (X, 46; C
498-499).
' Mais sachet que si Port prenail tie !'argent des paurre.s, alt! mon Dieu!
je tie veux pits croire que celu soil, mais je rots en avertis, afin glue
jamais vows to preniez an denier, ni de la aurison, )ii des pauvres,
soil pour le retenir an pour le dormer, ce qui tie eons est non plus
permis que I'autre... Je peruse coos avoir (lit que les visites et la corrt-
mtuticaNon des exlerncs sttf fisaient pour cons perdre: mais cc qui ame-
nerait la ruine totale de la Compagnie, cest qu'une stetur disc err soi-
mtCmte: 'j'epurgrterai porn me faire tote bourse, que je semi heurcuse
de trouver, si Von one renvoie'
Le 20 aoitt 1656, it tire vraiment les grinds jeux..., durant 6 pages...
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"C'est encore contre la pauvrete de retenir quelgne chose on de to cony
mtnaaute on des panvres. 0 Sauveur! le grand mal! S'i! v en avail
quelqu'one dans la Compagnie qui fits si malheureuse, cc que je ne
veux pas croire, mais, S'i! v en avail, elle serail pire qu'Ananias et
Saphira, car cc qu'ils retinrent avail ete a eux; mais retenir le bien
des panvres, cest faire connne Judas... (X, 214-221; C 608-613; X 214;
C 608).
... Quel malheur.si Von donnait sujet de dire des Filles de la Charite
qu'elle.s sorts des larronnesses dtt hien ties panvres, que cc .sons des
mechantes, qu'elles out voulu s'approprier le hien des panvres, sons
pretexte de les servir, et qu'il tie latrt plus avoir con fiance en elles et
que cc sons des mechantes! (X, 216; C 610).
... Je dis que, si aujonrd'hni it se Irouvait daps la Compagnie one lille
de cede sorle, Dieu nous reprendrail de cette fante, si nous n'v appor-
tions pas le remede.
... Mais si jamais cc mal arrivail d quelque Fille de la Charite, it fau-
drait la chasser comme one larronnesse, indigne de demettrer parmi
les autres (X, 220; C 612).
Quand on en sera venn !d, adieu les Filles de la Charite. Mais lant
que vows garderez cette regle et que vows aimerez la pauvrete, Dieu
benira la C'ompagnie" (X, 221; C 613; 308-312; C 670-673).
II revicnt encore sur le sujet, moins longuement, mais dans les memes
termer, le 26 aobt 1657; on pourra lire ces passages dont jc ne donne que
la reference:
Et voici les references des autres passages sur cc stijet:
IX, 549; C 362; X, 164.165, C 576; X, 292; C 659; X, 359; C 703; X, 660;
C 901. Nous trouvons les memes directives donnees aux Missionnaires, bien
sur.
Nous pouvons voter que cette conduite de pauvrete est rattach& a
I'obeissance, Monsieur Vincent renvoic aux Regles et a la fin de la Compa-
gnic... clartC dans nos rapports aver la Province et avec les organismes laics,
conime tious I'avons VU. Et nous savons qu'il fait le mcme rapprochement
aver le Fils de Dieu pour la pauvrete que pour l'oheissance.ie tie veux pas
surcharger ces pages cn v ajoutant Ies passages d'ordre mystique, mais ils
sont la.
b - Bien gerer les hiens tie la Compagnie: c'est Inspect positif des con-
seils sur le rapport a I'argent.
Le premier texte sera encore d'un Conseil avec Ies Filles de la Charite,
le 8 septernhre 1655. (Une remarque de vocahulaire: "mcnager" avail encore
wt lens plus complet qu'aujourd'hui: "tenir le menage", c'est-a-dire pas scu-
lement depcnser aver parcimonie, avec precaution, mais gerer).
"Ainsi, rtes scenrs, le serf de la Compagnie est le pen de hien que vows
avez, lequel venant a manquer. eons ne pourrez plus suhsister. Ceest
ponrquoi it law avoir,grand soin de bier: rnenager ce bien et le regar-
der comme celui que Vol re-Seigneur donne pour l'entretien de .ses ser-
vanies, Cant celles qui sereent les panvres a Paris que ce lles que Pon
renvoie et qu'on rappelle des lieux oil elles servent les panvres..Jusgn'a
ce/Ic heure, Mademoiselle a hien conduit les a//aires, par la grace de
Dien, et si bien, que je tie connais point de maison de lilies sans Paris
qui soil clans 1'etat que vows etes. Tonnes se plaignent gn'elles doivent,
ei les filles de Sainte-Marie et plnsienrs autres... vows n'at ez. ,as eu
nine snperienre qui ail laisse tiller la ntaisort en de/aillance: an con-
traire, elle cons a amasse de quoi en avoir one. C"est de quoi eons
-644-
devez Bien remercier Dieu, de vous voir dons tin eta! tel que je tie con-
nais point de niaisons de filles qui soient si bien... et cela, apres Dieu,
par le bon got-tvernetnent de Mademoiselle" (XIII, 695).
Evidemment, Mademoiselle proteste et en renvoie le merite sur les or-
dres de Mr Vincent! Mais noun savons quc la profondeur de ses oraisons
et ses doutes d'cllc-memo ne I'empechaient pas d'etre attentive aux reali-
tes materielles; par exemple, cela vaudrait la peine de prendre Ic temps de
lire on passage du Conseil du 22 mars 1648 a propos de la marquise de Mor-
temar, qui n'avait pas subvcnu, ct de loin, aux Irais de pension de sa fille
a la Maison Mere. Mademoiselle aimerait bien qu'on lc lui false compren-
dre, et elle nc se range pas facilement a l'avis de Mr Vincent, qui est de
"donner cela a Dieu et attendre de lui seal la recompense ", en se contenant
de la bonne lecon que cola donne de ne pas recevoir de pensionnaires de
condition! (XIII, 669).
II est bon de voir comment la saintete descend dans ces details...
Mais Monsieur Vincent reiterera l'eloge de la gestion do Mademoisel-
le, devant toutes les Scrurs , le 25 novemhre 1659, en commentant le no 8
de l'abrege des Regles des Paroisses (X, 688; C 919-920):
"8° Ne manquer pas d 'apporter a la superieure, an plus tart/ an bout
de Pan , le surplus ale l'argent destine pour leurs personnes , leur nour-
riture prise , pour titre entplove a paver leurs vetetnents , qu'elle leer
fournit "... Vous avez votre mere, qui est la Compagnie; elle a des en-
fants a elever , vores devez la secourir....
Je tie sais cornnre vows avez pu en arriver en l'etat oil vows enr eies,
si cc n est par fa grace toute particuliere de Dieu et la borne conduite
de Mademoiselle Le Gras . Votes devez biers prier Dieu qu 'il la conser-
ve. Elle a si bien conduit la Compagnie que, par la grace de Dieu, je
crois qu 'il rr ;v a point de communaute qui Pie soil endettee , et la votre
tie Pest point , par sa bonne conduite".
Dans la conference du 26 aout 1657 , mentionnee pre.cedemment, it rap-
pelle cc devoir dc respecter cc qui est le hien du bon Dieu et le bien des
pauvres ( X, 304, 308; C 668, 670):
"... on Vous recoil a condition que vows serez fideles a ntenager cc qu'on
eons donnera en manienrent ; e-t si vous tie le promettiez, on tie eons
recevrait pas....
On fait done deux fautes en ntenageant trial on s 'atiribuaru quelque
chose the biers des pauvres . La premiere s'appelle larcin, qui de soi
est peche mortel , d'autant qu 'il est contre le corrrmandemem de Dieu.
La seconde est conire le vam et est encore plus que peche ntortel , parse
que worts avez fait viceu tie pauvrete ; et rompre son cam , c'est faire
tin sacrilege".
11 l'enscigne aussi a ses missionnaires, par exemple dans cet extrait,
sans date (XI, 30; D 894):
"Mr Vincent Bit que les fautes les plus ordinaires des communautes,
... c'etait le Begat the bien de fa ntaison; ei it ajouta que noes en ren-
drions un conipte tres exact devant Dieu , que c'etait le bien de Dieu,
le bien des pavres, et que nuts n 'en etions que disperrsateurs, ei non
pas seigneurs".
La severite du langage noun etonne et nous rebuts peat-titre; c'etait
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Ia inrntalitc traditionneIle, dcpuis les Peres de I'EgIisc . Nous I'avons adou-
S0llnnIir--noun devcnus meilleurs?
Nous terminerons cette longue etude, peut-titre lassante, en bouclant
le circuit, en revenant au theme d u depart, it propos des missionnaires. Lettre
a Mr Portail, 20 mars 1646:
"7° Comnte 1'escarcete (parcimonic) est bliintable, aussi Pest la faci-
lite de donner des choses plus qu'elles tie valent; et je vois que Von
se moque egalement de Pun et de 1'autre de fauts en quelques maisons
oft Von ri'y regarde pas de si pres et off Von dii que nous encherissons
les choses et que tious abandons en urgent. 11 Taut recommander le
milieu de cos deux extremes et que Von observe ce qui se pratique
ceans pour la nourriture'".
Apres cc long tour (]'horizon sur les qualites souhaitees chez les supe-
ricurs, et les manquements qui pcuvcnt leur arriver, apres y avoir englobe
Ic plan administratif aussi bier que relationnel, nous pouvons noun sentir
pout-titre decourages, peut-ctrc agaces... mail probablcment remis Dace a
nous-memes et face aux realites... "Mais qui sera a la hauteur?"
Pour reequilibrer notre vision de Monsieur Vincent, it est bon de le
voir lui-me-me affrorrt& it cc probleme: qui nommer cornrne superieur, comme
scour servante? oft trouver la per-le, l'oisseau rare?
Et cc sera le dernier paragraphe de cette section sur le role propre
du superieur.
6. COMMENT MONSIEUR VINCENT NOMMAIT LES SUPERIELRS :
a - Dans les debuts, ne disposant que de confreres peu nombreux et gene-
ralement peu experimentes, Monsieur Vincent etait Bien oblige de nommer
qui it avait, tout comme it fondait des maisons avec Bien pen d'honunes.
Et cos difficultes dureront longtemps; it les explique bier a Jean Dehorgny,
superieur a Rome, en mars 1647, qui lui avait demand& des confreres en
renfort (Cont 31; III 153):
",ti'ous faisons ici et ailleurs coninte sous pouvons. Serait-il raisonna-
ble que nous fussions daps 1'abondance des honunes, laquelle les rend
ioutile.s one pantie du temps, pendant que Dieu en manque en d'autres
lieux oft it nous appelle? Saint Ignace tie fit-il pas cent etablissernents,
avant sa mort, de deux an trois personnel chacun? Ce n'etait pas sans
beaucoup d'inconvenients, puisquil v erivovait des novices et que par-
fois it etait oblige de les etablir superieurs; rnais ce H'etait pas aussi
sans fruil ni sans providence.... Qui nous assurera que Dieu rte nous
appelle point presentement en Perse? 11 tie le fact pas conjecturer de
cc que nous maisons tie sont pas remplies, car cellos qui le soot davan-
tage tie font pus le plus de fruit".
(Dans le Bulletin des Lazaristes de France de septembre 1981, n° 81,
j'ai montre, pages 1-10, sur pieces, en Lorraine, tout cc qu'il a su faire, avec
peu de confreres: les rotations ont pcrmis d'v envover 9 Pretres, 4 Clercs,
2 Freres, en 4 maisons devant rayonner sur toute ]a region, pour one periode
de 6 ans; la plupart n'y demeurant qu'un a deux ans, As n'ont jamais ete
plus de 9 a la fois, cc qui fait une moyenne de deux par "maison"; certains
venaient a peine d'entrer...).
Pour cc qui concerne la nomination des superieurs, Saint Vincent pre-
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cisera encore. le 9 mai 1647, au memo Jean Dehorgny (Cont 32; Ill, 187).
"J'avorte que It's superiorites de rto.c ntaisons rte soul pas bier, rent-
plies mats assure;-vows que c'est Cr' qui arrive d'ordinaire aux com•
pagnies naissante.s et que cells des Jesuites, hors les new f premiers
Peres et quelque petit nounbre (1'uulres, emit en pareil etat an cont-
ntencemert. La grace iotite la nature err plusieur.c choses, laquelle les
fait nitre brutes (pas degrossies) et mal agreables; mais aver le temps
ells les perfection ne. Qui aurait slit que le pen de science. la patdvrete
de biens et de condition et la sainte rusticite des prelais du premier
siecle de t'Eglise eussent fait ce qu 'ils oft fail ? Et qui aurait pease
gete noire cherive compagnie , qui West qu'em avorron des autres de
1'Eglise, fit ce gWil plait a Dieu tie faire par ells, non settlement en
France, pnais 0145 pa vs etrungers? C'est chose admirable de la bene-
diction que Notre-,Seigneur donne a no.s mis.sionnaires d'llibernie
(I rlande), tie Genres, tit, Timis et d'A/ger. Or, seta se faisant par la grace
que Dieu it donmee it la entente commpugtiie, norus aeons sujet d'esperer
que .ca divitic bouts hui domnera aussi des sujets Compile it les taut pour
la conduire".
b - L'Assemblee Generale tenue a Saint Lazare en 1651 a considers cc
problems.
Le vendredi 7 juillet on examinait I ' elsction du Gsnsral ( rappelons-noun
que depuis 1642 Mr . Vincent demandait regulierentent sa demission , on man-
que de grands hommes, semble -t-il... Le samedi 8: comment prepare: des
sujets capables ? Icr'a-t-on distinction de degres , comme ICs Jcsuites?
"Pour: les I ^uril s Ic' font ou !oat fait fort it propos pour etre serpe-
ricur: ii v aura de /'emulation; fort rte pourru pus si aisemert faire
on matn'0is superieur. Contre: seta nest pas simple: it craindre l'envie:
di f ficile de irouver - comment distinguer. Refuse . Point de degres, minis
on fora lisle des plus vertuetex et sat-ants , qui tiendra le superieurgene•
ral; ei choisira les superieurs d'iceu.c"(XIII. 345, 346).
c - Au Conseil des Files de la Charite du // join /654, touchant It's sours
a emover pour un anus cI ctablissemcnt a Chate•audun , Mademoiselle avant
dit de cct taint'. (111'clie', el.i lent "fort bonnes lilies, mais trop jeunes", Mon-
sieur \'In^Cnt intcivn•rtt
"Voye
-vou.s, tilt's strurs, it fact faire commute les marguilliers des
chumps. Quand its choisissent ceu.c qu'i/s ve•tnleut m,etire ens charge,
its se dise•nt: 'celui-c, sera bun poser l'annee gtui vient, cut autre dates
dens, art tel darts trots'. Ainsi i/ notes taut toil celles qui seront bun-
nies duns quelques annees et les garder" (XIII, 685).
Ainsi, Woos letrouvons encore des problemes de gestion ... fart des supe-
rieurs pour iait ctte compare a /'art des vignerons supputant leurs eras...!
d - Par la .suite Monsieur Vincent SC monlrein plus exigeant, ct ('on en
I roues on echo clans Ies textes des pages prcccdentes, qu'il nest pas nixes-
sairc de repetei.
Mah cutnune Ies exigences ne four-nissent pas lorcentent lout de suite
Ies sujets correspondants, ou que [' on tie peal pas toujours inferer des qua•
lites de quelqu'un qu it sera a la hauteur des charges, /'experience a mon-
tre a Saint Vincent quit ne taut pas, ici non plus, alter trop vile. Monsieur
Contassot note que ':Saint Vincent nee se lidiait point de remlplacer lee shpt,
rieurs appeles it d'autres posies (Cunt 35). II cordiait gencralement I'interinn
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a ('assistant de la tnaison, uu a quelqu ' autre qu'il destinait a la supe• riorite.
et si celui - ci n'avait pas encore administre la preuve de sa capacite, it lei
en faisait faire en quelque suite I ' essai , avant de lei conlerer Ia "patent'"
Ainsi agit - il, en 1656 , a I'egard de Louis Rivet, pour Ia maison de Sain-
tes. iI lui emit, Ic 2 avril:
"Quand je vous ai prie de prendre le soin de la famille, 4'a tiro avec
intention que coos fissiez tout's les fonctions dun superieur; mais
je tie vous tint ai pas donne la qualite , parce que jai couturne de voir
auparavant les allures de ceux qui commencent 1"exercice de cette
charge,... Desortnais, done, je vous donne In metre qualite" (V, 585,
586).
Le processus est lcgerement different avec Michel Caset, qui etait a
Toul, avec Mr Demonchv comme superieur , dont Mr Vincent a eu besoin
temporairement . Ii lui ecrit , le 6 novembre 1658 (ViI, 344):
"Je lout. Dieu aussi, :tioust ill?, de l'eloigncnte nt que vous avcz pow-
les charges, ne doutant pas clue cc ire soil par tint s entiment d7tunti-
lite, pitlit que pour eviler le soin des affaires on la peine de servir
vos confreres . Quand je vous ai prie de prendre la place de M.
Derrtonclty. ce n'a pas ere mon dessein de vous etablir superieur. mais
settlement pour representer celui qui est destine pour !'titre , en 1 altert-
darn.... Notts ferorts done partir quelqu'an... qui volts ira Bonner maven
de ton s donner tout entier d !'instruction el au saint de pauvre peu-
ple
(II senible qu'en fait M. Vincent n'ai trouve personne; en tout cas, le
10 septembrc 1659, it mcntionnc Mr Caset comme superieur de Toul: SV
VIII 116. Celui-ci, apres d'autres placements, rentra dans le clerge secu-
lier, en 1670: SV IV, 489, note 5).
Pour condone cette section sur le role propre du superieur, Hurts pour-
rions relirc la Iettrc a Jean Guerin, qui en resume I'essentiel ct ('esprit, et
qui amerce ensuite la transition avec la section suivante: le style des rela-
tions.
Monsieur Vincent v a dit, comme en passant: "eire invariable ,our la
fin ei roux pour les rttovens d 'Y faire parvenir est le second (moved) "(Ii. 355).
Mais cc West pas en passant: c'est an contraire one attitude ties chore
a Mr Vincent, et iI y revient, apres l'invitation a prendre axis de son con-
sell:
"Quand j'ai dit qu'il faun care invariable a la fin et roux aux move 115.
je vous dis 1.'AME DL L-i BONNE CONDL7TF; et 1'un saris I autre gate
tout 0 Monsieur, que la participation a la douceurei a 1'luunilite du
caur de Notre-Seigneur represente au vi f !'image de Notre-Seigneur
ei cello de sa bonne conduiie, surtout quand in fertnete s'v trouve, saris
laquelle je vois la plnpart des cominunattes qui se relachem en venir
!d par la trop gr-ande indulgence des coperieurs!... Helas! Monsieur,
comment suis-je si miserable d oser prendre la hardiesse de vous dire
ces choses que je tie fais pas?..."(lettre du 12 janvier 1643) (II, 355).
Mais quest-ce que la fermete ? Nous voici dej3 dans la complexite de
la deuxicmc section.
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II • LE STYLE DES RELATIONS DU SUPERIEUR AVEC LA COM-
MUNAUTE:
Noun parsons maintenant du domaine des principcs, de I'ideal, au
domaine des realizes concretes, contingences, imparfaites, multiples et diver-
ses. Et si Mr Vincent est un profond mystique et tin passionne ('ideal, nous
verrons qu'il est aussi un maitre dans la perception de ces varietes et de
ces limites. un maitre pour saisir cc que chacun peut faire. ou entendre.
a tel moment, dans la situation qui est la sienne; jamais it ne taut prendre
ses conseils ou ses directives "a l'absolu", en les etendant indifferemment
a toute personne et a toute circonstance. Nous avons dit en commen4ant
qu'en lui eclate un grand zele pour l'ideal et un grand sens du possible: nous
allons pouvoir le conslater,
Mais cela complique la tache... Cc serait si simple d'avoir son petit
"mode d'emploi" avec ceci a faire, a dire, et ceci a eviter... Non, nous ne
pourrons pas dire: "Saint Vincent a dit ccci", ou "a prescrit ccla"... Tou-
jours, a noire tour, nous aurons a analyser les realites des personnes et
des circonstances et a chercher quelle conduite se rapprocherait le micux
de celle de Jesus, de la Volonte du Pere: importance du jugement droit, du
discernement, de la prudence eclaircc par le Saint Esprit.
Mais it taut bien donner des directives, tormuler des suggestions... et
Mr Vincent ne s'en prive pas, et Woos les donnerons: mais it fallait preciser
ceci, pour ne pas les absolutiser, pour savoir que nous pourrons tres bien,
on pcu plus loin, entendre one consigne opposed II faudra noun demander
a qui it parle, quand, a propos de qui...
Et la verite, alors? Jesus etait la veritC... lisons attcntivement les Evan-
giles. Avons-noun remarque que Jesus ne dit pas Ies mcmes chores aux dis-
ciples qua to foule? aux hienveillants qu'aux Pharisiens? Comparons,
comme simple exernple, Luc 1123 et 01. Ccci peut noun reveler qu'il v a
deux Brands domaines duos la realite, comme en noun, clans nous puissan-
ces de connaitre et d'aimer: le monde dc I'universel, des constantes, des
natures avec leurs lois, des valeurs, et le monde de leurs realisations en
des personnes ou des choses particulieres, allectees d'energies sensibles
et de passivites, riches mais limitees, et combien complexes. II n'v a qu'une
verite, mais ses realisations sont multiples et deficientes... 11 n'y a qu'une
nature humaine, par exemple, avec ses capacites de connaitre et vouloir
le bien ou le mal... et combien de realisations d'homme et de femmes!
Amour de l'ideal, de la verite, de la heaute, de la bonte... Et lens des
differences, des deficiences... Et effort pour que ces realisations soient un
pcu meilleures, un pen plus heureuses... Voila cc que la lecture de Mr Vin-
cent pourrait noun aider a approfondir... .
Commencons par redire SON PRINCIPE FONDAMEN"I'AL:
UN STYLE. DE RELATI()\S SIMPLES, lit \1BLES , FER\1E:S I.I DOUCES
Nous aurons reconnu la base essentielle , nos VERTUS CARACTERIS-
TIQUES d'hrunilite et de sinrplicite , dons St Vincent cxcclle a montrer
qu'elles sont on style de relation qui nuuti tux rc Ies cceurs. Cc sont les ver-
tu' de toute Fille do la C'haritc, de tout Ali-,siunnaire.
11 taut les adapter aux superieurs, c'est-a-dire au devoir de gouverner.
Et cela donne le principe constant chez lui. mis en relief a la page prece-
dente:
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FERMETE, INVARIABILITE , POUR LA FIN, DOUCEUR , SUAVITE,
POUR LES MOYENS.
A ce passage adresse it Jean Guerin nous pouvons ajouter celui de la
lettre a Pierre Cabel , superieur a Sedan, 14 ans apres , le 17 novembre 1657
(VI, 613):
"Vows faites bien, Monsieur, de ne pas vous servir d'arti fice pour main-
tenir l'obeissance dons la farnille. C'otrnne elle se doit rendre par vertu,
vows la devez aussi demander par le rneme principe, cest-d -dire ordon-
ner les chases gtt'il faut faire et defendre celles (font it se four abste-
nir, avec simplicite, droiture et force d'esprit, mais dune maniere
douce et agreable, procedant dun cmur veritabletnent humble, ou ten-
dant it !'htonilite. Il faut titre ferpne dins la fin et suave dans les
moyens, usant plutot de prieres que d'auctor terme qui ressente l'auto-
rite ou le comma ndement. Les avertissements mal recus tie vous doi-
vent pas faire dissimuler les fatties considerable.: mais 1'amour que
vous devez avoir pour l observance commune et 1'avancentent de cla-
que particulier vous oblige de rernedier aux manquements par la cor-
rection publique et secrete; mais que ce soit avec prudence et charite
Suit une reflexion remarquable, que nous lirons plus loin.
Avant Jean Guerin , le 20 septembre 1642, Mr Vincent ecrivait it Fran-
gois Dufestel , superieur it Annecy, qui Iui demandait de le dcmettre de sa
charge; it accede it sa demande , et c'est justement Jean Guerin qui devient
superieur . Et comme it est nouveau clans cet emploi , it sera bon "que vous
lui disier, les petites maxirnes de la direction, nutamment celle-ci : qu'il faut
titre ferrate et invariable pour la fin , doux et humble pour les mavens, quoi-
que je la pratique si mal " ( II, 298). (On peut voir aussi le 18 avril 1646, it
G. Delattre : 11, 583).
A - DANS LA VIE COURANTE, ORDINAIRE: quelques attitudes con-
cretes:
1. "SE DEPOSER DE LA SUPERIORITE' ne pas vouloir faire sentir
qu'on est le superieur:
a - Dans une serie de textes, Saint Vincent procede "a contrario", mon-
trant les consequences du contraire.
Dans tine conference de 1644 stir les charges et les offices, it va tout
de suite au fondement de foi:
"Oui, hies freres, la place de Notre-Seigneur, cest la derniere. C'elui-
16 tie petit avoir l'esprit de Notre-Seigneur qui desire commander"
(Cont 33; XI, 138; D 78).
Et Bans la meme ligne, it declare aux Filles de la Charite, dans la con-
ference du 25 aout 1648 sur 1'esprit du monde:
"C'est encore esprit du monde de vouloir Cire la servartte ei avoir la
direction des autres, de s'estimer plus capable de eerie charge et de
croire que forty fora tnieux qu'une autre"(Cunt 89; IX, 447; C 296).
Il s'appuye aussi sur 1'experience pour dire aux missionnaires, dans
la conference du 30 aoCt 1658, sur 1'indifference aux emplois:
"J'ai au.s.si /'experience que celui qui a eu charge et garde cet esprit
et desir de conduire Wit jaotais ete bon inferieur, ni bon .superieur"
(Copt 33; XII, 50; D 464).
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11 lui arrive merne de faire le portrait de la Sur servantc qui tient
a sa charge; ainsi, Ic 14 decembre 1659:
"Line servante qui nest point indi f ferente s'attachera a son office et
pensera que Les autres tie doivent pas enlrer en comparaison avec elle.
Ali! ties sours, se coniplaire dons Les charges qui donnent de 1'lton-
neur, c'est un etat diubolique! One fait cette pauvre fille? Elle entre
en apprehension gn'on ne la orange, on qu'on tie la incite cornpagne.
Voila one peine bien cuisante et voila 1'etat diabolique. Fir demeure-
i-title la? Oh.1 non. File tache de gagner la sour, .sa compagne, pour
que celle-ci disc a Mademoiselle que tout va bien. Elle laisse sa com-
pagne Libre d'agira sa volorte, d'aller, de venir, d'observe r les regles
on non, de se lever a n'importe queue lreure. Pourvu qu'elle ait son
anritie et reste servante, elle tie sen soucie pas. On appelez-vous cela,
Ines sc.eurs? Nest-ce pas la on en fer ? Si elle vient vows voir, demander
lui cornme tout va en sa paroisse. Oh! elle lira que tout va fort bien
et tie parlera que de cc qui est bier, Mais .s'il v a quelque vial, elle
Wen lira rien, parce que cc demon d'etre servante la met c omme duns
on enter continue!. Que fait-elle de plus? l,orsque sa compagne vient
a la mai.son, elle lui dit: 'Voici corm e eons vows conrporterez a /'egard
de Mademoiselle on de Al. Portail; veillez sur cc que vows leer dire z;
s'ils vows demandent telle on lelle chose, repondez: leer ainsi'. Ah! hies
sours, je to dis pas que cola se fasse; nrais it est impossible qu'une
personne qui affectionne des einplois tee fasse quelque chose d'appro-
chaiit ".
Qui lira encore que Saint Vincent, c'est vieux, que cc West plus de noire
temps?
On pourra regarder aussi, moins fulgurants: IX, 705-706 et C 465; X,
15, 389, et C 479, 723.
Cc defaut nest pas reservc. a celles qui deviennent sex urs servantes:
on pout lire aussi le portrait de la compagnc qui jouc a "la derni-superioure",
18 novembre 1657, X 370, C 710.
Les Missionnaires etaient-ils sans rcprochc? C'est dans ses lettres que
Monsieur Vincent Ies stigmatise. A propos d'un confrere de Paris dont lui
a park le superieur de Lugon, Jacques Chirove, iI repond a cclui-ci; le 6
septcmbrc 1642 (Copt 90-91; II, 292):
'7e snis etonne extremernent de cc que eons me elites tie Mr T. (llti-
banlt).... Je tee sais a quoi 1'emplover. It rt'a point /'esprit d'obeissance
Iii de coicdnite, et it a uric passion de condnire qui nest pas imagina-
blcr. Hier an soir, an tenips the silence, it se plaignait a moi de cc que
je tee lui con fiais aucun e niploi; je lui dis qne cette disposition d'esprit
me faisait pear, quit ii v a que !'esprit malitr qui It, suggerait, qu'il
elan contraire anx autres de la compagnie, dont ceux qui .sort en
charge demandent den titre deposes, et qne j'ai peine de trouver parrni
les antre.s qui veuillent de la superiorite en certaines rericontres. Cela
pose, je pease qu'il snivra M.N., qui est en/iii sorti de la compagnie;
..."(De fait, it en est sorti a la fin de cette annce 1642); (11, 65).
Le 5 mai 1658, Mr Vincent envois unc longue admonestation a Benja-
min Huguier, prbtre de la Mission a Marseille (Copt 89-90: VII, 143, 144):
"De dire que votes avez quelque affection pour la superiorite, je tee
l'oserais penser. HClas! cc West pas to inoven d'etre content; ceux qui
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en son! charges genrisseru sons le faix, parce qu'ils se sentent faihles pour
le porter et se croient incapables de conduire les autres. Autrement, si
quclqu'uu presumait le connuire, it ferait gernir ses infericnrs; parce qu'il
mangnerait dlit rnilite ei des autres graces necessaires pour leuretre a con-
solation et a bon exemple... Notre-Seigneur, qui avail destine les Ap6tres pour
titre les chefs tie lathes les Eglises (lit monde, ... vowant queleitre emulation
entre eux poor la primaute, it lcttr donna ce beau preceple: qne cehti qni
votrdraii titre le premierseraii le sertiteur-des autres, ... Or l'ltoonne misera-
ble qni va curve cette regle en vottlartt s 'ele ersur les autres, it renonce mix
niaxinns the Fils de Dieu; it prend on ant re parti et se litre ci 1'or,guei1, qni
est la source de desordres: et s'il arrive d ce qu'il pretend, si par od/tetn-
il cast fail supericur parson ambition, it me fait qne dun ntal; ... L'experience
que tams aeons de ces verites ltus fait biers donner de garde de donne r !c
coin principal de quelque office que ce soil a qni aura temoigne de 1'inclina-
Non pour l'avoir. Pent-titre que it, tons dis ceci hors de propos, puisque, d
iron avis, ce West pas de ces .sortes d'e orplois que tons denande:; orris d'ail-
lenrs, si eons u'ern desire: que des inferienrs, it ne semble que vows nett rnnr-
quez pas a Marseille; ... ".
b - Mais Ic plus souvent Mr Vincent exprime sa pensce an posiiif:
Des 1631 , le 21 juin , rcrivant a Antoine Portail , it irouve In belle lor-
mule qui a donne notre titre:
"el parce que eons titre le plus attcien , le second de la corrrpagnie et
le snpCrieur, supporte r. tout, je dis tour, du born A l. Lucas; je (Its encore
tout , de sorte que, VOUS DEPOSANT DE LA SUPERIORITE , ajustez-
eons a lrti ern charite . C'est It, noven par lequel Notre-Seigneur it gagne
et dir -ige les apatres et celui seal par lequcl vows viendre : a bout de
Al. Lucas. Solon quoi , donne: lieu a son htmncu r; tie Itti contredites
janais stir l 'hcure; rnais avertisse - le cordialement et humblemcru
apres" ( l, 112).
A Robert de Sergis, a Toulouse, au milieu dune grande lettrc du 3
fevricr 1639, it laconic:
'Tai fait voyage al'ec trots car-ntes dechatrsses sans aloir pit dt .scer-
ner quel e fait le strpericur, jnsques it ce qne je l'aie denrande trois joins
apres que jai ete avec eux; taut it est trai que le snperieur vivait attic
les autres avec borate , douceur, condescendance et huniilW, el title
les aut res vivaien avec lui avec con fiance et simplicite. O Monsieur,
(jai sous dornnera cot esprit !" (Cont 93 -94; 1, 535).
Manes enseigncnxcnts aux Fillc-s do In Charlie; ainsi, clans une conle-
rencc sur les relations des socurs nitre elles et avec le dehors, Ic 2 fcvricr
1647 (IX, 302-304; C 202-204):
"Reste maintenalt a vows dire colmeru 1'associee et la servamc doi-
lernt vivre hole avec I'an,re. 3e petnse premierernernt qne, pour hievt
faire, clles doiteni vitro tie telle some que !'on me corrnaisse jannais
qni em 1'associee ou qni est la servatue. La servante me Boil point a f fec-
ter de paraitre la premiere, d'i tre triers- hahillee, tie marcher au haul
bout. Qu'clles aillem toujours contme elles se trouterom; et comme
cola, ce sera tant6t how. tantot 1'autre, et jamais cenx de dehors rte
sapercevroru qni sera la premiere. I1 fast aussi qu'elles aien tut grand
respect Vine pour I'anre. Pont- cola, qne la scrttr servante se persuade
que set sa'ur taut beatu-ottp nicnx qu'ellc, c't cst Bien plnrs capable
d'occuper la place qu'ellc lieut.... Cc qu'e lies ortl encore it faire, cest
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de ne jatnais commander a leurs sours associees, mais de toujours
leur parler avec grande douceur, en some que cela tie sente point la
personne qui vent trancher par elle-meme, conmre qui dirait: 'Faites-
cela, allez ld, venez ici. 0 mes filles, ce sont paroles de demon; ... gardez-
vous en Bien".
Certes, cela ne doit pas exclure les marques de respect; par exemple,
ajoute-t-il dans la meme conference,
"Quand it Taut parler, cesi a la sour servante ci parler. Ce nest pas
que l'autre ne puisse parler aussi; ... mais a-t-elle clit quelque chose,
elle doit laisser le discours a sa scar. Ft cela se doit faire inrpercepti-
hlernent, sans que Von sen apercoive" (IX, 304; C 204).
Autre exemple: se lever quand la sour servante se love. Mr Vincent
le releve, au debut du Conseil du 5 juillet 1646, avant vu toutes lcs sours
se lever lorsque Mademoiselle sc leva (XIII, 617-8).
Mais it leur redira encore, au Conseil du 19 join 1647 (XIII 633):
"1l v a longtentps que je souhaite, et je voudrais bier que nos sours
en fussent venues a ce point de respect entre elles, que le monde de
dehors tie put jarnais connaitre laquelle sourest la scour servante".
Et it appuve cola sur l'image de la Trinite que doivent offrir les Fil-
Ics de la Charite, comme nous I'avons evoque ci-dessus.
Nous terminerons cc paragraphe par cc qu'iI en dit a Antoine Durand,
en 1656, qu'iI envove comme supcricur au Seminairc d'Agdc (XI, 346; D 310):
"Surlout, Wave.- point la passion de paraitre supcricur, in le maitre.
Je tie suis pas de /'avis dune personate qui me disait, ces fours passes,
que, pour bien conduire et unaintenirson autorite, it fallait faire voir
qu'on etait le superieur. 0 mon Diet !Notre-SeigtieurJesus-Christ n'a
point parle ainsi; ... Ernrez-done dons cette sainte maxime, vous coan-
portant envers ceux avec qui ions allez demeurer QUASI 1INUUS EX
ILLIS (comme l'un d'eux), leer disant dabord que vows n'etes pas venu
pour les ntaitniser, mais biert pour les servir; faites cela an dedans et
an dehors, et vows vows en trouverez bien".
Et uric fois que cc merne Antoine Durand est st ' place, en 1656, Mon-
sieur Vincent lui repcte:
"Vice;, avec vos confreres cordialetnent et simplcntent , en sorte qu'a
vous voir ensemble , on ne puisse pas juger qui est IC supcricur. Ne
resolvcz rien pour les a ffaires, tans pen qu 'elles soieni considerable.s,
sans prendre leuravis, particuliere ntent de votre assistant " ( Cont 94:
VI 66).
Nous pouvons noter la constance remarquable de sa conviction, de 1631
a la fin de sa vie, alliance rant aux Missionnaires qu'aux Filles de la Cha-
rite.
Mais it taut voter aussi que cc nest pas une position propre a lui: c'est
la position lraditionnelle de tons les Saints, parce que c'est cello de Jesus:
voir Marc 9 , 33-35 et 10, 35-45, avec Mt 20 , 20-28 et Luc 22 , 25-27: celui qui
parmi vous vcut ctre le plus grand ... Cf. Jean 13, 12-15.
Et pour les Saints , je me contentcrai de citer Saint Augustin , au n° 15
de a Ri'gle, qui date des annees 400-420:
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Regles des ...Unix
Regle de scnnt'Ac,i rc ant:
15. On doit a in saperieure, comme a une
mere, obeissance et respect . L'offenser scrait
offcnser Dicu . On doit encore plus d ' egards an
prCtre change do in direction spirituelle tie. tuns
toutes. 11 appartient surtout a la superieure de
faire observer toutes ces regles el d'en punir
tonic la negligence on I'intraction . Dans tout ce
qui ccl au'clessus de ses forces, qucllc s'cri rap.
ports an pretrc charge de wilier sun vous: elle
ne doit pas faire cnnsister son hanheur darts la
puissance qu'elle eaerce , Picnic darts la clraritc qui
hd pertrtel de ton 's titre uale. Si par le rang
qu'elle occupe elle est an-dessus de sous aux
setts du monde , quc par I huntilitc clie soil au.
dessous do coos darts la ,!ainle do deplai re a
"Points" Sagcsses. nt' Sa 28. Scuil.
Dieu. Qu'clle vows donne a toutes I'excmplc des
bonnes muvres: qu'elle reprenne et corrige les
esprits inquicts: qu'elle ranime les cncurs abat-
tus, qu'elle supporte les dotes faihles el qu'elle
suit patiente enters toutes. Qu'elle se plie volon.
liria a la reglc cl ne I'impose aux attires qu'avec
moderation; qu'clle cherche plutot a se faire
aimer qua se faire craindre, quoique ces deux
chosesluisoicntnCcessaires. Elle doittoujours
penser qu'elle a un compte a rendre de vous act
Seigneur. En lui obeissant, vous vows montrcz
compatissantes envers elle autant qu'envers
vous-mimes. Car plus le rang qu'ellc occupe au
milieu tic vous est clew, plus grande est in res-
ponsabilire qu'elle assume sot- sa tote.
2. NE PAS Vi SLLR AL' TROP PARFAIT, rester realiste : "sens du possi-
ble".
Ce theme est he a d'autres qui vont venir : beinveillance , support, ne
pas se decourager ; aussi noun notes contenterons ici de deux lettres a Jac-
ques Pesnelle , superieur a Genes:
Plows y' trouvons , le 22 novembre 1658 (VII, 375, 376):
' Je votes dirai deux choses cur 1'inquietude el la melancolie que roots
elites avoir lorsque les choses rte vons pas biers: la premiere, quc ce
tae sons pas les hommes qui font hies alter les choses , mats que c'est
Dieu , lequel permet qu'elles aillettt quelquefois autrement que notes
Pie vold,rtn , pour noes faire cotmailre que noes it'V pottvons rien, oil
pour exercer not re patience; et la sec onde, que vous vous fiez trop
a votrc conduits , vous etant avis quc, comme vous aimcz lc bon ordre,
it depend de vous de le faire garder . Ft de Id vient que, Wen pouvant
venir a bout, vous vous en cantristez. excessivement, an lieu que, si
tons etiez biers persuade que coos it 'etes capable que de tout gdter,
tons cons etonneriez de cc que les choses tie vont pas encore plus mat
et demeureriez en paix duns totes les succes on et 'enentenis qui vons
parai.ssent cle.sagreables on contraires , parse que Dietz les ordonne
ainsi. Je pons prie , Monsieur , de regarder toutes choses darts I'ordre
de set Providence , et, err faisant cc qui csl de votre cote ltumhlement
et soignetesentent poor cont r ibuer que tout aille tie hots pied, vans sou-
inettre, porn - lt, it'It', all bon plaisir de Dieu, en qui je subs, Monsieur,
votre Ire's humble serviteur'.
Autrement dit, Dieu ne notes demande pas de reussir , mail de travail-
1er, autre enseignement que Monsieur Vincent donne a plusieurs reprises,
a tout on chacun.
Le 30 juillet 1660, Mr Vincent lui ecrit encore , toujours a Genes (Cont
121;V111,331):
11 ne taut pas vous attendre de voir jamais votre maison sans delauts;
mais, pourvu gtt'il It'v en arrive de griefs on de scandaleux , it taut
se rCsoudre a supporter les attires , ei neanmoins FAIRE CE QUI SE
PEUT pour les dintirttter, taut en la gttalite qu'en la quantize".
3. AVOIR TOL'JOL'RS DE LA BIENVEILLA,NCE DANS LES JliGE-
MEN/SS S1;R LES C'ONFRLRES, DE L'EST/ME:
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a - Mr Vincent donne d'abord cette consigne a certains superieurs qui
succombaient a la tentation de rejeter sur les confreres la cause des diffi-
cultes.
Vers 1651 , a un superieur qui lui avail Colt qu' il prcfcrerait conduire
dcs bctes que des hommes , it repond (Cont 130; IV, 174):
"Ce que votes me monde: soulfre explication ; car ce que vous dites
est vrai err ceux qui veulerrt que rout ploie sous eux, que rien tie leer
re.siste, que tout aille .selon leer sens, qu'on leer obeisse sans repli-
que ni retardement , et, par nraniere de (lire , qu'on les adore; nrais cela
West pas en ceux qui aimerrt la contradiction et le ntepris , qui se regar-
dent serviteurs des autres, qui conduisent en la vue de la conduite
de Notre -Seigneur, lequel supportait de sa compagnie la rusticite,
l'emulation, le pee de foi, etc., et qui disair qu'il etait vent pour ser-
vir et non pour titre servi. Je sais , Monsieur, que, graces a Dieu, ce
meme Seigneur vous fait agir aver hrenrilite, support , douceur et
patience et que vous nave: use de cc tern,e que pour mieux expri-
mer noire peine et me persuader votre declrarge; aussi tcicherons-note
d'envover quelqu 'an a votre place".
Monsieur Vincent ne badinait pas avec le respect des personnes ... Reste
que la sanction lot rude: cc supericur fut effectivement change , tout en res-
tant Bans la menu maison, nous (lit Abell'v (Livrc III, chap . XXIV, section
I, page 347 ), qui nous rapportc la Iettre suivante de Mr Vincent au menre,
lui retournant ses arguments aver. on humour vinaigre:
'A`ous envovons Monsieur ... err votre place, apres les instances que
vous err ave : laites. J'espere que la lantille verra en nos exenrples la
soumission ei la con fiance que chacwr doit a son superieur "( IV, 204).
Cet argument ad hominem noun choquc pcut
-ctre... C'est le suave Abelly
qui Woos rapporte cc trait , sans y voir d'incompatibilite avec la saintete...
Pourquoi cacher les traits qui pourraient nous choquer? et pourquoi noun
choquer ? pourquoi nos relations tie devraient-elles pas ctrc vraies? pour-
quoi nc pourrait - on pas rnettre les gees en face de leers inconsequences?
exigeant des autres, qu'ils soient exigeants port
- eux-mcmes ... Cela pourra
peut-titre tranquilliser quelque superieur ou quetque Visiteur... Charitc et
bienveillance ne vcutcnt pas dire faiblesse et indifference envers ceux qui
tie les pratiquent pas... .
En fevrier 1658, Mr Vincent sermone severement an autre superieur
(pout-cure Achille Le Vazcux , a Annecv ) Cont 167; VII, 64, 65):
"Je ne sais si vous Wave: jamais ecrit de qui que ce soil quavec
mepris, et sinistre jugcmcnt de plusieurs. Ft cc qui m'afflige le plus,
c'est que c'esi )?One des pcrsunnes en qui je n'ai jamais vu que du
bien, et de qui Von rn'a toujours ternoigne qu'elles vivent cxemplaire-
ment dare la compagnic et au dehors. Au nom de Dieu, Monsieur,
fades attention C ce que je votes dis, demander a Notre-Seigneur la
grace dune parfaite charite et /'esprit d'lrurnilite, qui noes fait recon-
naitre les wares meilleurs quc notes, ei nou.s pines que les demons;
ei ASSURFZ-VOUS QUE VO(S AURFZ ES TIME ETA..IOUR POUR
LF,S AUTRES; a faute de quoi, vous sere: toujoars a peine a voos-
nreme et encore aux autres, qui trouveront cette croix dare et diffi-
cile a supporter".
\ous pouvons remarquer que Mr Vincent livrc ici Ic ressort de ses dure-
tes: it West dur qu'envers ceux qui sort durs et mcprisants , parce que cela
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le fait souffrir , de voir des gens mal jugcs et ('union des curs empechee.
b - Mais it inculque aussi cet enseignement dune maniere plus ireni-
quc, Bans des circonstances moms graves.
A Guillaume Delattre , supcricur it Cahors, it ecrit le 19 avril 1646
(Coat 166: ii, 584):
"1l me tombe en ('esprit de vows donmer on azure avis en suite de celui-
16, mmais ern deux mots: c'est de VOLTS HABITUER A JUGER DES CHO-
SES FT DES PERSO.N'NES, T'OUJOURS ET EN TOUTES CHOSE-S,
EN BONNE PART. Si one action a cent faces , dit le bienheureux eve-
que de Geneve, regarde< la ionjours par la rneilleure".
Et ceci, a Jean Martin, superieur a Turin , lc 27 septembre 1658:
"1l ne /ant pas vows etonner, Monsieur, de l'imlisposition qui vows
a pare en la petite famille ; it en arrive partout de pareilles, pour les
mien es fins pour lesquelles Dieu permit qu'en la compagnie de N.S.
it arrival des degouts et des changernents , d savoir, pour exercer ceux
qui les son//rent et pour humilier les superieurs . Le r-emede a cela,
c'est la patience , le support et la priere a Dieu, a ce qu 'il redonne aux
esprits lour premiere serenite et l'otrverture de sour qu'il coneient.
Vous pouvez aussi y contribuer FN l.E_S PREVENANT DE TF,:14O1-
GNAGF.S D'F.STIMF, D'AFFECTION ET DE CORDIAIITE".
Nous avons encore ( ' occasion de constatcr que Saint Vincent ne se fait
aucune illusion sur la vie cn conunun : la transparence , la fusion des caeurs,
('entente continuclle , cela n ' existe pas... Alors ? renoncer , vivre tout seul?
Monsieur Vincent nous enscigne le veritable amour, qui est a base de volonte,
pour Dieu et pour les pauvres, a base d 'esprit de foi et de verite ... Et Bien
sur, cola ne vaut pas uniquemenl pour les superieurs!
Mais it West pas seul a prbner on tcl effort! et noun pouvons souligner
la modernite de ces pages... Pensons que c'est un Carl Rogers qui nous redit
la mcme chose : en insistant sur la necessite dc LA CONSIDERATION POSI-
TIVE. i.NCONDI1JONNLLLE dans la relation , it tie dit pas autre chose : accor-
der de l' interet a l ' interlocuteur , un interet positit , bienveillant , one estime,
et a priori , " par principc " sans y mettrc quelque condition que cc snit...
Sans cela , la relation est coupes ... Et nous en faisons la triste experience... .
4. SE LIER .4 t'EC' LES CONFRERES. COMMI'NIQUER, AVECAFFA-
BILIT'L, CORDIALiTE:
a - C'est d'abord a tout confrere, a toute Fille de la Charite, qu'il essaye
d'inculquer cela.
o 11 lui arrive de le faire a contrario, en partant du portrait des per-
sonnes qui ne comnntniquent pas. Ainsi, avec les Filles do la Charite, le 4
mars 1658 (X, 461-462: C 770):
-Remmarquez que, s'il se unuve des esprits noirs, coaarte it v en a dams
la Compagnie, qui font du oral on elles soot, qui, sans se saucier de
l'amour de Dieu ni de / 'amour du prochain, irons passeront des nrois
et des semaines sans rien eons dire, sans se rnettre en peine de icier
ce fiel qu'elle.s ont duns le ccrnr, je crams qu'a la fin elles tie /assent
perir la Compagnie. Or, je remarque qu'il e en a quelques-canes d'entre
eons, it n'v err a pas beaucoup, rnai.S je sais gu'il v en a, qui font du
mal Bans la C'ootpagnie an lien oil elles sons. Aux Fn/ants Trouves,
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aux paroisses , it v a des filler de cet esprit . Cela, rtes sectors , est-ce titre
Fille de la Charlie ? Point du lout...".
o Mais it le dit egalement en positif . Par exemple, aux Missionnaires,
le 28 mars 1659 , daps Ia conference d'explication des Regles Communes,
sur la douccur (Cont 171; XII, 189; D 606):
"Le second acte tie la douceur est d 'avoir one grande of fabilite, cor-
dialite et serenite de visage vers les personnel qui noes ahordenl, en
sorte qu'on leer soil a consolation . De la vient que quelgues - uns avec
one facott riante et agreable contement tout le monde, Dieu les avant
prevenus de cette grace, dc leer donrter un abord cordial, doux ct aima-
ble, par lequel its semblent vous offrir leer cwur ei vows demander
le wire ; an lieu que d 'autres, comme tnoi , grossier, se presentetn avec
one mine resserree, triste ou reharbative: cc qui esi contre la douceur".
Notons que deux pages auparavant , it vient de depeindre de faSon pit-
toresque ses vivacites d'humeur! 11 y a justement one nuance enure une alti-
tude generalement renfermee et meprisante , ou paraissant lelle, ou bou-
deuse, ct des vivacites d'humeur chez quelqu'un qui les reconnait et qui
est par ailleurs ordinairement bienveillant et communicatif , sachant avouer
ses torts.
b - Et it inculque cola particulierement aux .superieurs:
o Ici encore, it lui arrive de partir du negati f. Lisons cc portrait que
lui out saris doute envoye de leur superieure les scours de I'H6pital de Nan-
tes, ou it v avail de fort serieuses difficultes; it lour ecril le 24 avril 1647,
a la demande de Mademoiselle (III, 177-178).
"Eli bien ! me dires-volts, je supporle plus volontiers les peines qui
in'arrivent tie rites st'urs que quand elles viemietn de la part tie noire
scaiirservatne , sa froideur , ses incommodites , sa taciturnite , et de cc
qu'elle tie me dit jamais one parole gracieuse , et, si title tyre parle , <•'est
toujours avec une parole seche et facheuse ; c'est cc que je toe puis sup-
porter et qui inc fait cliercher nta consolation parmi quelques-ones
de no s strurs qui ono la meme peine que moi , et qui tote fait entrete-
nir le plus que je puts avec mon con fesseur et dire Hies peines d des
ex ie rit es.
A cela je reponds, ina chore Scwur, que c'es ! la one marque que noun
sommes hien faibles on malades , puisque noes avons besoin d'etre
fla ltes de nos super -ieurs daps tout cc qu 'ils nous d isent ou ordonnent,
Notons, an passage, cc que noun retrouverons encore, que Mr Vincent
recommande toujours ct la force dame a tout IC Monde, et le respect des
superieurs aux confreres ou aux compagncs qui s'en plaignent, mais qu'il
ne prend pas pour autant le parti du superieur: nous avons deja lu quel-
ques algarades a Icur endroit! Et daps le cas present, outre les bons con-
seils de vertu, Monsieur Vincent fit proceder it une visite canonique, et la
scour servante fut retiree ct placee a l'h6pital d'Angcrs (III, 180).
Le marque de communication, ('attitude disiante, c'etait aussi Ic pre-
mier reprochc qu'il adressait, en fevrier 1658, a cc superieur deja mcntionne
a la page precedente, a Annecv, (peut-et re Achille Le Vazeux), avant la mer-
curiale que noun avons citee (Cont 167; VII, 64).
"Cc que vows in'avez Mande de M.... et la reponse qu'il vous fait, Wont
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domtu sujet de votes dire que jai observe plusieurs Jots que VOUS NE
VOUS LIEZ PAS ASSFZ AUX PERSONNES DL LA COMPAGNIE, et,
qui plus est, lie tons prie, Monsieur, d'agreer cet avis), que vous etes
It, superiecer de la conrpagnie qui s'unit le rnoins avec les personnes
de sa famille ei aver les autres qui vous visitent".
(Et suit aussiti t le passage cite. page precedente: "7e tie sais si vous
r►t'ave2 jantais cent de gtii que ce soil qu'avec mCpris...").
o Les pages o6 it recommande la communication, I'ouverture
mutuelle, en positi f, sont sans doute parmi ses plus belles.
Voici ce qu'il colt a Louis Dupont, superieur. a Treguier, le 26 mars
1656, (V, 582):
"Je pile le Saint Esprit, qui esi !'union du Pere el du Fils, qu'il soil
aussi he volre a totes. Votes furl deie: prier sans ('c'SSe et a jotter a ces
prie%res tine grarrde atterrtiorz pour ions unir de ca',r et d'ac Lion a cha-
rter e'rz particulier eta totes en general. Le Hurl des comnzeo:autCs, sit?-
-tou t des petites, est pour!'ordinaire !'emulation, et le rernede 17zumi-
lite. de laquelle vous devez faire toutes les avances, aussi hien que
des autres terms necessaires pour cette union. Notes vovons que cet[e
emulation est arrivee en la prerniere conrpagnie de l'Fglise, qui est
ce Ile des apotres; znais notes savons aussi que NotreSeigneur l'a repri-
mee, et par parole, err ltiemiliant ceur qui se votelaient clever, et par
soil exemple, en s'ltumiliant le premier. Si les t'otres .s'enorgueillis-
cent on se coorroticent ore se dereglent, ne votes contcrne;, pas de les
ere avertir charitab/e,m'm, gtearrd It, cas le merite, rums faites des acres
cowraires par on il.s soiezu dozicement forces de vous suivre".
iI nous faudrait aussi retenir cc qu'il dit tors du Conseil des Filles do
la Charite. le 20 juin 1647, et que vous connaissez si rement , depuis que
Ics Fiches Vincentiennes (" Au temps de S.V. de Paul ... et aujourd 'hui") font
publiee, duns leur n ° 8: "La communaute".
Mademoiselle Lc Gras Iui avant propose que tous les jours les sours
prennent ensemble une demie-heure ou environ "pour se rapporter les cha-
se's qu 'elles auront faites, les dif ficultes qu'elles auront rencontrees, et avi-
ser ensemble de ce qu'elles auront a faire " (XIII, 641).
Monsieur Vincent repond:
"0 mon Dieu! oui, it faut cela : GRANDE COMMUN/CA77ON L'L'NE
A L'AUTRE, s'entre -dire tout . 11 n:va lien de plus Piecessaire. Celle lie
les cwurs, et Dieu henit le conseil que Von prend; de sorte que les af fai-
res en wont mieux... .
All eontraire , guard on fait son fait a part , sans en rien dire, cela
est insupportable . I/ Y a une servante dans la Contpagnie qui fait cote
peine incrovable a ses sours pour titre de ceue hurneur-la ; et pour moi,
j'cprouve que LA OU NOUS A VONS DE PAUVRF.S GUEUX DE LA
MISSION, S'IL YA UN SUPER/FUR QUI SOIT LIBRE QUI SE COM-
MUNIQUE, TOUT VA Ill/I 1; all contraire, s'il v a quelqu'un qui se
tienne stir son quant -a-sot et en sort particulier, cela cadenasse les
cerurs et personne rte 1'oserait aborder. De sort(,, rtta fille , qu'il fact
vela, qu'il tie se passe rien, qu 'il tie se fasse rieo, et qu'il tie se disc
rien, gut moos Pit, le sachie: l one et l'autre . I/. FAUTTA VOCETTE
M1l l' 11:-ILI I L'
Faut -il souligner la profonde psychologie de Monsieur Vincent?„-titre
libre", voila un des grands ressorts de la vie spirituelle comme de la vie
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de relation et de la vie sociale... Pour pouvoir communiquer avec autrui,
it taut titre libre, degage de ses problemes, do ses pours... inversement,
quelqu'un qui tie se livre pas, et qui par la parait meprisant, est lout sirn-
plement quclqu'un qui nest pas libre, qui a peur... quclqu'un qui pane de
fa4on cassante, et qui parait autoritaire, est probablement quclqu'un qui
nest pas libre, qui a pear; qu'est-cc quo cela vent dire. "avoir pear de per-
dre son autorite"? c'est avoir pour, tout simplement, vivre en se sentant
menace; cost "se tenir sur son quant-a-soi", comme (lit si bien Saint Vin-
cent... c'est-a-dire "sur ses garden"... Mais pour titre LIIBRE, it Taut d'abord
titre libere de soi-memo... et c'est Ic plus difficile... peut-titre notre dernier
combat... .
"S'entre-dire tout", mais quoi encore? se contenter de parler "service",
activites, comme semble le dire ici Mr Vincent? est-il interdit de parler de
soi, de son passe? Peut-titre nous I'a-t-on dit, durant one periode... Mais Mr
Vincent l'interdit-il?
I) est Clair que lui-rneme tie s'intcrdit pas de parler de son passe, it
v revient memo relativement souvent... "par humilite" a-t-on dit... mais it
en est tier, aussi. El queiques passages montrent quit noun encourage a
vivre des valeurs de noire milieu, eta les partager.
Je mentionnerai seulement deux brefs passages, tolls deux aux Filles
de la Charite.
Le 2 fevrier 1655, it pane sur l'esprit cache, et recommande d'ouvrir
son ccxur aux superieurs (X, 74; C 517):
"Je tie puis passer soils silence one chose qui m'a aitendri, ce rnatin,
ii In repetition de 1'oraison. Un de nos freres, qui avail cele one chose
et tie l'avait pit decouvrir a sort confesseur, a ell la grdce de in pou-
voirdire tool haul, ei de phis dire qu'il emit on pauvre et chetif gar-
Con, qui await ete entretenti arts ecoles par les aurrtoniers tie in paroisse;
ce qu'il n'avait point decotivert jusgtt'alors, quoiqu'il en et"it sonvent
err in pensee. Quand j'ai entendti ce garcon se declarer avec Cant de
force, it taut que j'avotte que jai senti on surcroit d'a f fection pour
hii el ai jrtge de hi que Dieu lui fern la grace d'etre tot grand saint;
Dili, mes sirurs, parce qu'il tie taw quelquefois gti'tin acte de vertu
heroi'que pour cela, poor donrier la force it one time d'en faire on mil-
lion d'autres"
Voila un passage capital clans toute l'cruvre de Mr Vincent : c'est on
grand mystique, mais sa mystique n'est pas etheree: centree sur la contem-
plation de la Sainte'l'rinite et des actes et des sentiments de Jesus, cite est,
aussi, bien plantee dans In vie concrete et tout specialement dans tout notre
tissu de relations. Pour Saint Vincent, 'roUT, DANS NOS EXISTENCES,
EST MATIERE A VIE SPIRITUELLE, apte a titre cnflamme dans la Cha-
rite, par !'Esprit de Jesus. Et la vole de )a saintete, Bien qu'heroique, est
simple: oser communiquer, oser se communiquer... oser dire nos fautes,
nos defauts, mais aussi oser dire nos origines... alors, theme si elles nous
paraissent humiliantes, nous v decouvrirons une lumiere: Ia trace de I'Amour
de Dieu pour nous, in trace de son Appel... Laissons encore entrer ceci en
nous, qu'il declare aux Filles de la Charite le I I novcmbre 1657, a propos
du service des inalades:
":Lies scetirs, nous venoms tie pauvres Bens, vows e! vroi..le suis his
de lahoureur, j'ai ete notirri rnstiquemem, et pouretre presentement
stiperieur de la Mission, je voudrais nn'en faire accroire et titre treble
comme on monsieur! 0 vies .sours, ressouvenorts-nous tie nos condi-
tions, et nous trouveron.s que nous avons stiles tie loiter Dieu"(X, 342;
C 692).
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Oserai-je ajouter one suggestion aux recommendations de Saint Vin-
cent? Mais Iui-memo pratiquait cc que je vais mentionner: it communiquait
tres souvent aux confreres Ics nouvclles des autres maisons et des autres
nations, tout specialement durant les repetitions d'oraison (autre marque
que TOUT peut s'integrcr Bans la vie spirituelle, dans la supplication, ('action
de graces, ('adoration...). Ainsi done, COMMUNIQUER non seulernent avec
Ics compagnes de notre raison, mais avec la Province et les autres mai-
sons: tout specialement it strait profitable que les maisons actives commu-
niquent aver les maisons de retraite, non seulernent individucllement, mais
an niveau des communautes: cela les insererait encore dans la vie de la Pro-
vince, et, donnant Lin sells a (cur offrande, proliterait aux actives... .
c -,dais "corttntuniquer", ".se Tier", tic veut pus dire "s'attacher":
Monsieur Vincent est un fin psychologue et un profond moraliste, qui
sail les replis du coeur humain, qui depiste les faux-semblants, les pretex-
tes et les recuperations que noes pouvons operer au nom des plus belles
vertus! 11 est Line are mystique, qui sail hien quc noun nations a ('union
It Dieu et an prochain QUE. par Ie depouillcment de nous-rnerne... .
VERITE et LIBER'I'E pourraient resumer ses mots d'ordre... Notre style
de relation DOLT ctre d'OUVERTURE, de liberte et de respect des libertcs
d'autrui, ET NON d'ENFERMEMENT et do POSSESSIVITE... Nous her a
nos scours, vivre I'amitic, cela ne veut pas dire nous attacher a tells oil telle,
surtout in point de leur donner he pas sur les autres; Monsieur Vincent a
toujours denonce les ravages des amities particulicres, entre scours on avec
des lairs oil des Pretres... Et je pense qu'il est clair, maintenant, que cc deta-
chement qu'il nous prcche nest pas It comprendre ncgativement, comrne
on exercice simplement destine a nous faire souffrir, rnais dvnamiquement,
commc he seul moyen pour rester libres, en noun-memos, pool- Dieu et pour-
les autres. Ne pas s attacher aux autres, tie passe les attacher, ce nest qu'ainsi
qu'on pert ETRE TOUT A TOUS (1 Cor 9, 22) et ainsi gotiter la joie de Dieu
(2C'or7,4).
Mais it cst temps de passer aux textes!
Le 17 -join 1657, it Iui echappe, en peu de mots, aux Filles de la Cha-
rite, le principe essential (X, 284; C 655):
'"Vove:-votes, tees sours, Si Woos voulons titre en liberte, mortifinrts
nos passions; car he propre de la mortification est de donrter he repos
It lame, de sorte qu'elle est toujours contente de cc qui lot arrive et
tie demande in rte refuse rien".
Toute la grande conference du 2 join 1658 serait It mcditcr, sur la cor-
diality.. Un extrait (X, 494-495; C 791-792):
"/1 fate savoir que les c/tretietts ow deuc sorter d amours: Vial Illoplaill,
et celui-la leur est common uvec totes les hommes; 1'autre est l'antour
chretien. Tons les Itammes done ont cet amour et sont rtaturellemettt
enclins a aimer. Alois les otts aintent par inclination et les autres par
raison. L'amour chretien, darts one Fille de la Charite, fait qu'elle aline
tout le monde pour /'amour de Dieu, connrtenccant parses scours, puts
l'etendatn aux pauvres eta tout noire prochain. Or, aimer de la sorte,
c'est art armour chretien et on amour de religion.
L'autre amour, c'est an amour d'inclination, par lequel on aime tine
personae plutdt gu'one autre, puree qu'on a one certaine inclination
pour ells qu'on n'a pas pots- d'autres.... Les personnes de commtntaute
ott cos deux sortes d'amours... -
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Le dernier amour done s'etend a quelques-tins settlement , l'autre a
tons en general , et c' st le bon amour. Or, mes sours, Dien eons recom-
mande d 'airner toutes vos sours tie ce second et vows defend d'airner
par cet amour d'inclination . Quand cet amour regne Bans les cont-
nrunautes, on en coil arriver souvent de biers mauvais ofPets.... Cela
fait faire de petits monopoles... ".
Il faut lire les portraits qui occupent ces "points de suspension", ces
mauvais elfets des communications trop exclusives aver certaines ... Les citer
rendrait ce paragraphe " monstrueux"!
Et justement , tous ces points negatifs, deja abordcs en passant, nous
amcnent a trailer tine dcuxicme section de cette etude du style des rela-
tions dans la conununaute:
B - Comment se comporter FACE AUX DIFFICULTES?
Une chose apparait clairernent daps les Coats de Saint Vincent, Sur-
tout dins sa correspondance: it est inevitable qu'il.se rencontre des DIFFI-
CULTES dans les relations. Et c'est cc qui va orienler cette section.
Apses une enumeration rapide des diverses sortcs de difficultes, noun
verrons cc que propose Saint Vincent:
intericurcment, d'abord: - ne pas s'en etonner,
- relativiser,
- ne pas se decouragcr.
puis pour le comporternent exterieur: - supporter,
- savoir s'expliquer,
- savoir faire remarques
et avertisscmcnts
opportunement,
- et comprendre les
rnalades.
QUELLES DIFFIC'UL.TES tin superieur pourra-t-il avoir a supporter?
Nous les verrons tout au long des textes; it est bon de les regrouper
ici:
- Confreres (ou compagnes) qui restent froids ou distants, malgre Ies
avances, I'amabilite, du supcricur (ou de la swur servante)... Parfois, sim-
ples difference des caracteres...
- Negligcnccs prolongees des confreres dans les exercises communs,
I'esprit communautaire, ou le travail de la Mission, Ic service des pauvres...
- Caracteres difficiles ("dyscoles", conune dit St Vincent): critiques,
on aigris, on soup4onncux, interpretant tout, quoi qu'on Iasse et disc... Ou
mcme franchement pathologiques, enlerrnes dans Ieur univers, daps leur
maniere de voir les faits; impermeables, "sounds"...
- Mcsententes entre les confreres... meme si le superieur s'entend bien
avec chacun separement... .
QUFI.I.FS ATTITUDES PROPOSE ,t ON.SIEUR VINCENT?
DES ATTITUDES INTERIEURES , consistant dans one maniere de
prendre Ics choses:
I - L'attitude fondamentale: NE PAS S'EN ETONNER:
Le 24 septembre 1656, Saint Vincent Coat a Ednie Jolly, superieur a
Rome:
'71 tie faut nullement s'etonner qu'un parriculier perde la confiance
qu'il doit a son .superieur, on qu'il en ail moans qu'il nest requis: car,
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darts la diversite des esprits, ils'en lrouve iotejour.s quelqu'on discor-
dant aux autres, aussi bie,t darts les points iratpor-tanis que daps les
noindres choses. Co,n,ne le support et la patience est one remede uni-
verse!, it s'en taut pariiculierement sen'irenrers telles personnes, pour
tcicher de les gagner, ainsi que vous faites" (VI, 92).
Et Ic 18 octobre 1658, iI encourage Jean Martin , superieur a Turin:
'Ve „c douse pas que vows n'avez fait tortes Ies avances de borate very
ceux qui ont le c(vur serre err votre endmit, afin qu'en Ieur ont'rani
noire poitrine fraternelle et charitable, ils aient pour vote le respect
et la con fiance qu'ii vous doivent. IL NE FA UT PAS VOUS ETONNER
de Ieur f roideur; toes !es superieurs en essuient de pareilles, pariicur
lierernent ceux qui soul ! ferrates an regleunent et a faire !a guerre d la
chair. Its tie laissent pas pour cela duller Ieur train, et Dieu permet
qu'a la firs lour patience et Ieur exactitude ies furs honoreret e.sti,ner
dun chacun; et Si!' rests quelgue chose a faire. la visite rernettra tout.
A, votes prie, Monsiett', prenez courage et confiez; rods a Dieu; desi-
rez qu'ii soil seal honore et prenez toujours pour vows ei pour la cont-
pagnie le parti de I'huntilite et !'amour de la confusion et do ntepris"
(VII, 296).
Le 8 octobre 1659 it essave de raisonner Lois Dupont , superieur a Trc-
guicr:
"le Buis tre.s a f flige du la peine que vows fait Mr I......1'at one quit
est nn peu dif tic ile ci cctduire; inais it est vra, an.sst qu'tl a /'dyne botme
et le fonds hors, ce qui merits quint excuse sa tirnidite et ce qui pert
lui manquer dune prurrrpte et duucc sountissiurt. Nous devons tertir
pour constant qu'il W v a puiru d'horrnrte qui nail ses defaults, et je
sui.s celui qui en a dotarnage" (VIII, 146).
Nous terminerons par I'af f irrnation la plus netts. adressec Ic 17 novenr
bre 1657 a Pierre Cabcl, superieur a Sedan (VI, 613):
"Vou.s ne devez pus pouriant esperer tie vivre parmi les hontmes,
FUSSLNT-ILS DES SAiNT.S, ei de tie les voir pas faillir; car la con-
dition de cette miserable vie les y rend tots sujets". Voir aussi a In
fin dun°3,111468.
Nous touchons ici a la grande penetration de I'esprit de Saint Vincent
touchant noire condition hurnaine et surrtaturelle. Nous sommes TONS
APPELES A LA SAINT ETE.... Mais QUEST-CE QUE LA SAINTETE? c'est
I'heroicite des vertus... c'est-a-dire de I'amour en acte... Mais est-ce que cela
signilic la perfectione ahsolue, I'impcrturbahilite totale? Eh non, et route
la Iradition, de Saint Jerim e a St Francois de Sales et Saint Vincent, noun
IC rappcllc: menu Ies saints avaicnt Icur caractcrc, ct done leurs defauts...
La sainted, c'est la courage heroique de rcconnaitre ses defauts et ses
peches, et de recommences chaque jour de se convertir, dans un plus grand
amour et une plus grande purcte d'intention, mais en restant toujours fail-
lihle, en s'apercevant chaque jour que Von peche encore... (On pourra lire
avec fruit, du philosophe Louis Lavelle, l'introduction a son livre "Ouatrc
Saints", editions Albin Michel, en langage simple). Mais cette condition sur-
naturellc de I'homme, de chacun de noun, s'enracine dans noire condition
d'hunrnte. tout sun plemmnt, IitniiCe par nature et alfaihlie en out re par le
peche originel. Coil tell ons-sous de deux citations de Saint Vincent pour
montrcr setts double conviction chez Iui; cllcs soot toutcs dcitx adr'cs-
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sees a Etienne Blatiron , sup&rieur a Genes; la premiere , le 16 aoirt
1652 (Cont 118-11; IV, 448):
"Je votes remercie de nt'avoir in /orme de 1'etat present de votre nuti-
son; j'v vois de la paille et du bon grain, et on ne doit point esperer
autre chose de la condition des homilies mortels ; it facet attertdre que
noes sovons all ciel pour v trouver le par f ronzent . J'espere de la bonee
de Dieu que de ces faiblesses it en tirera des forces , et de nos miseres,
sa gloire"
La seconde est du 19 novembre 1655 (V, 467):
"ii rr'v a personae, POUR SAINTS QU'ELLE SOIT SIR LA TERRE,
QUl N'AIT QUELQUE INCLINATION AU MAL. C'e.st 1'exercice des
bormes dines et on sujet de merite". Voir aussi le te.te du milieu du
n° 2 (IX, 270; C 182).
Sur cc mime theme des defauts rneme chez les saints, on pourra encore
lire, souvent avec des exemples pris chez les apotres, ou clans de saintes
personnel Ill, 456; IV, 452; et IX, 270-271; X, 677, 715-716, 727. el 717, 731,
Bans C 182, 912, 938-939, 946, et 939, 949.
Mais si nous revenions a noire elevate.1 ne pas s'etonner des defauts et
decadences? Nous n'en sonunes pas sortis: nous en avons vu la racine, nuns
awns vu pourquoi it ne pent pas v avoir d'homme ni de communaute sans
faille... Et nous en avons cite I'essentiel. Mais on petit suivre cc conseil: "ne
pas vows stoner", dcpuis Ic 13 fevricr 1644 (11, 446) jusqu'au 27 septembre
1658 (VII, 275), en passant par le I I dccembrc 1648 (111, 394), lc 25 juillet
1649 (III, 468), et Ics cleux clue nuns venons de citer, et sans doute Bien
d'autres (Cont 117-122).
2. RFLATIVISER:
Cc mot nest pas clans Saint Vincent; mais la chose y esl tres souvent.
Relatif s'oppose a absolu; ab-sofa, c'est cc qui cat scparc, sans lien, pill tout
soul, et done pas conipare a autre chose; relati f vient de "relation", c'est
ce qui est relic a autre chose, compare a autrc chose. Dieu scul cst absolu...
Ici-bas, TOUT EST RELATIF... (memo s'il ne taut pas "se comparer a
d'autres"!); mais souvent nos drames viennent de cc que nous I'oublions
et prenons no evcncment, unc parole, unc action, uniquement en elle-rneme:
elle occupe tout le champ de noire conscience et do notre affectivitc, ct
devient Cnornic,,, .
RFLATIVISER, c'cst "situcr", rcmcttre a sa place; c"e.st meitre en rela-
tion un fait, une situation, une parole, une action, (on unc personnc) - agrea-
ble oil dcsagrcable, hienlaisante on of fligeante - et qui nous parait inorme,
avec une autre, aussi importante on me-me plus, qui Iui est contraire, cc qui
diminue l'impression qu'elle nous fait. C'est mettre autre chose en balance
avec .Aloe's, la pew' de ne pouvoir nous en tirer, on la pew' de ne plus itre
aims, on plus considers, pent etre dominee; nous redevenons capables d'agir.
C'est un pea cc qu'on pourrait appeler "la spiriiualite des 'ntais"'. II
v a des "mais" negatifs, dcpreciatifs (c'est no brave homme, mais it est bite;
it est dcvouc, mais it Ni en a tant cotnnre Iui), des "mais" d'excuse (le vien-
drais Bien, mais j'at uric demarche it faire), des mais du doute, Lie I'incrcdu-
lite (il dit (;a, mais it a uric arriere-pensee). "Mail" on pent facilement con-
vcrtir ces "mais": "il v ceci qui est mal fait, mats vela, qui est si bien''...
"cc confrere est agacant, mais it est si consciencicux", etc. C'est cola, RELA-
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TIVISER. Et Saint Vincent le fait tres souvent... a la suite de Saint Paul:
"nut(s etions a f fliges tie touter manieres, AIMS Diet( rtous a consoles-(2 Cur
7, 5-6).
Relisons d'ahord le passage a Louis Dupont rile ci-dessus, page prece-
dente, p. 661 (pour sit dernicre phrase, qui rentre dans Ic theme "ne vous
dossez pas" ): sa deuxiemc phrase est un hel exemplc de ces " mars qui sau-
vent"... qui relativiscnt, qui, de grincheux, note Pendent Incites a vivre... .
Le fondement de cette possibilite tie relativiser, c'est justement de nous
situer parmi les autres, au lieu de croire que tout le monde devrait titre
cumme nous . Autant it West p as sain de se comparer a autrui pour se depre-
cier, se decourager ou se croire superieur. autant it est sain de se compa-
rer a autrui pour se rendre compte que chacun est cumme it est, et sin'e-
nient different de nous... Monsieur Vincent I'enonce clairement aux Filler
de In Charite le 27 juillet 1653 (IX, 653; C 430):
"Vovez rous, Wier cizeres su'urs, roes ne ponret pas titre routes lime
conmte l'autre: les tines sour propres aux r ialades et les attires aux
ecoles. 11 appartient aux superieurs de regarder a quoi vous etes pro-
pres . Tories tie sour pas propres a saigner. car it v en a qui ortt la stain
trop lourde . Les doigt.s de la main tie se ressemhlent pas cite: tonics:
aussi tons rte poti vet pus titre tonics semblahles.
11 est dit tans Saint Paul: 'les tuts prophetisent, les autres sons apd-
tres no etangelisePW (lipitre aux Ephesiens. IV, 11) et Dieu se plait
a voir cette variete taut darts les cltoses spirituelles titre duos les tem-
porelles"
"La belle affaire", direr.-vows, "c'est hien evident, qu'un est sous diflc-
rents!" C'est bien evident, our; mais a la premiere contraricte de la part
d'autrui , nous I'oublions et nous nous irritons gaillardement parse qu'il
nest pas cumme noun...
De plus. cc passage nuns montre une fois de plus fame mystique. con-
templative, de Monsieur Vincent: "Dieu se plait a toir cetie tariete"... 11 v
aurait matiere a toute one conterence sur "la joie que nous pouvons Bon-
ner a Dieu", cher Saint Vincent... .
Ecoutons-le encore parley aux Scrurs - longuentent! - IC 19 aoin 1646
(en lour insinuant qu'il ri'v a grt'nn ports Oil Pious surrmues toils semblables:
d'avoir ties defauts et ti ire pecheurs!)
"Mais c'est one fille gui es: si prompte et de si flicheuse hurneur! -
1:/i! nies filles, qui n'a point de de fact? Aucun honune ate monde: non,
aucun . Saint Paul, qui etait tin si grand saint , rt'itait - il pas des phis
prompts et des pies role res qui se puissent rencontrer? 11 n'etait que
feu. Y cut - il homme plus attache que Saint Pierre ? Regardez -les tolls,
et vows it 'en verret point gui Wait sa tare. blais regarder tons autres,
et vows verret hien d'atirres fatties.1 car sachet, mes filles, que quand
sous Prows comparerons it not re procatain, moos ccrrons hie pi nos fau-
tes autrement que les siertne.s. et Worts trottveroP15 que torn le tort est
do mire cote ..
Oh! non, mes filles, rien ne dint dtminuer quelque chose de 1'estirrte
que Pious avons tie nos so ur.s. It Taut toujours towl interpreter en la
meilleure part . Cornme tit Monsieur de Geneve , si titre affaire avail
cent faces, it la faudrait toujours regarder par la plus belle"
(IX, 270-271; C 182).
(Ci-dessus, nous avons vu la meme citation, a G. Delattre. Et nous pou-
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cons appliquer a nos confreres la magnifique formule qu'il dit a propos des
pauvres:
"Je ne Bois pas corrsiderer un pauvre pavsan ou tine patmre femme
scion leureYterieur, Pit selon ce qui parait de la portee de leuresprit;
... Mats TOURNET. LA MEDAILLE, e t Vo lt s verrez par les luntieres de
la /oi que le Fils de Dieu, yui a i'oulu titre pauvre, noun es, represents
par cos pauvres; ..."(XI. 32; D 895-896).
(Ext-ait d'entrcticn aux Missionnaires, rapporte sans date par Abell ' N.).
Nos coal rcres, nos compagnes, sont-ils a trailer moms humaincment , moms
chrctirunemcnt, que Ics pauvres? Its sont parfois, nos premiers pauvres,
ct riou, ten savons Tien...
Resuntons touter les raisons qui peuvent nous aider a relativiser les
defauts et les torts du prochain : noun sommes tous differents, on ne peut
pas toujours exiger des autres d'avoir les manes dons que noun; toute per-
sonne a ses defauts, MAIS aussi des qualitis; toute personne a ses defauts,
MEME NOUS; nous pouvons nous-meme i&ire penibles a supporter.
Tout cela, c'est hien lourd... D'ou cc troisieme conscil:
3. NE PAS SF. DI C v1'RAGER:
Les Regles Communes nous demandent de vivre one communaute fra-
ternelle, "aver grand respect, mais dans tine convivialite d'amis chers" (R.U.
des Mi.c.cionnaires, VIiI, 2). (La traduction otf icielle dii "conversant", le latin
porte: "inter se convivenles"); 1. elles sent rechrriront et respecteront comme
su urs que Notre-Seigneur a unics ensemble pour son service" (R.C. ties Filles
de la Charite, V, I).
Pour un supcricur, ou une so=ur set %ante. qui veut hien faire et qui
pourtant ne parvient pas a cette entente dans sa maison. la tentation va etrc
bien grande, ou hien d'accuser ses confreres ou ses compagnes. noun I'avons
dcja evoquee, on hien de s'accuser lui-memo, ou elle-meme, en se crovant
incapable, ct, par la, de se decourager, jusqu'a vouloir ete decharge de cc
fardeau...
Monsieur Vincent I'exprinie tres brieverncnt le 24 aout 1654, en ques-
tionnanI les Scrurs:
"Est-ce une tentation si title strur sen'ante desire qu'on Tote de sa
charge, en prie ses superieurs?
- Out, mon Pere, parce qu'il Taut se tenir oh it plait a Dieu que l'on
soil" (X, 15; C 479).
Mais ci-dessus, (2e' panic, I -, B -, n° 3 ), it recommandait dc donner
regulicrement sa dernission! Mais (debut du menu B -) et (introduction au
iI - de la 2e partie) nous aeons ete avertis de faire attention aux apparen-
tes contradic tions de Monsieur Vincent, - cornme a cellos de Jesus -: elles
tiennent a la diversite des circonstances et des finalites : s'il est recomman-
dable de penser a donner sa demission pour tie pas s'attachcr a la fonction
d'autorite, it est tout autant recornmandable de ne pas Bonner sa demis-
sion pill- decouragenrent et sentiment d'echec... Dans on car, la tentation
est d'aspirer a I'autoritc (et c'est la question suivante do Mr Vincent, daps
le passage cite), dins I'autre, elte est de s'en degotiter. Dans Ics deux cas.
c'est une tentation; mais le remede nc peat done titre le meme.
C'est pourquoi it est bon d'entendre cc que Monsieur Vincent ccrit aux
superieurs decourages. Des 1646, Ic 19 avril, it rcconforte Guillaume Delat-
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ue, superieur a Cahors. quc nuns avails deja recant re plus hunt, an n" 3
du A -:
"Ie vous .supplie, Monsieur , de rte vous pas decourager tie ce que je
vows dis, ni d'inferer de cola que vows nc sovez pas propre a la con-
duite" (I1, 584).
Pensee analogue avec Firmin Get, superieur a Marseille, le 9 mars 1657
(Cont 114; VI, 246):
"Les di f ficultes qui se trouvent en votre conduite rte sons pas des mar-
ques gtt'elle ne soil bonne; an contraire, N.S. vent faire voir qu'elle
Vest, puisqu'il la met a 1'epreuve. Ce West pas nterveille qu'un bon
vaisseau se conserve dans le calme, puisqu'un maniacs n'v saurait
perir: mail on juge de sa borne lorsqu'Ii s'expose aux orages et qu'il
resiste a la tentpete. Vous seriez bier Iteureux .s'i1 n'v avail rien a sou f-
frir en votre superiorite, mail vows le serez encore davantage si vous
demeurez ferrate an milieu des agitations, pour l'anurur de N.S. qui
vous y a engage; et si votre humilite vous fait estimer qu'un autre sen
defendrait mieu-c que vous, votre charite vous doit persuader que c'est
a vous d'en .sonffrir la peirte phttcit que de la rejeter sur autrui".
Belle invitation an courage... Cc West pas que paroles faciles: Vincent
lui aussi est passe par hien des epreuves.
Mais ici aussi, it ne se contente pas de sagesse: it renvoie aux vues do
foi. Ainsi, avec Rene Almeras, superieur a Rome, le I I decembt-e 1648 (Cunt
119; III, 393, 394):
"Dieu soil heni, :Monsieur, de ce que votre famille marche presente-
ment de bon pus! 11 plait a Dieu que quelquefats les contntnnatttes
tombent en telle desolation quid semble que tout cst perdu; rnatsapres
it des eleve en meilleuretat qu'elles rt'etaient.... La defiance tie votre
conduite est borate; mais ne faut-il pus le laisser faire, puisque c'est
dui qui conduit, et non pas Boas?"
Et avec Bernard Codoing, superieur a Richelieu, le 25 juillet 1649 (Cont
119; 111, 468):
"It ne se fact nullentent etonner dc's petites mesintelligences qui urri-
vent; les anges ei des apotres sons tombes en differend; et Notre-
Scigneur le permet dedans et dehors les commtntautes pour un phis
grand hien: ntais c'est a nous den eviter les suites facheuses eta nous
rapier le plus ten ei le plus intimement qu'il est possible. One serait-
ce, Monsieur, si rout le monde approuvait ttotre procede en toute.s cho-
.ses et si jamais noes ne trottvions a redire aux departements des
autres? It faucdrait que Dieu cltangeat la nature ltumaine".
Ces vues de foi, Vincent les appelle "confiance en la Providence"; an
siccle suivant, le Pere De Caussade diva "Abandon a Ia Providence divine"...
Nous v reviendrons a la fin de la conclusion...
Pour ('instant, contentons-nous de relever que tons cgs textes vous mon-
trent Ic REALISME et le SENS DU POSSIBLE qui hahitaient Monsieur Vin-
cent... et que nous pour rions resumer en cette formule: accepter le reel, con-
sentir a !'existence... accepter que les autres tie soicnt pas aussi bons quc
nous, aussi doues que nous... tie soicnt pas parfaits, pas meilleurs que nous,
ni en savoir, ni en savoir-taire, en adresse, en intelligence, ni en serviabi-
lite, in en affabilite, ... etc...
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BREF, accepter Ics aurres tels qu'il sont... Ant rement dit: les supporter:
Monsieur Vincent propose aussi:
DES COMPORTEMENTS EXTERIEURS:
11 West pas toujours facile de savoir comment reagir vis-a-vis de tel
ou (el confrere, clans tel ou tel cas... non settlement slur Ic coup, ob ordinai-
renrent on fait cc que ]'on peat - on cc que nos nerfs nous font faire -,
mais meme a froid, en reflechissant (ou parfois noire point d'honneur ris-
que de nous egarer, ou inversement la crainte de deplaire, d'avoir d'autres
ennuis; ou de noun tromper).
Aussi les conseils de Monsieur Vincent peuvent nous titre utiles, sur-
tout si nous Ics relisons et meditons assez souvent... .
1. SUPPORTER, AVEC PATIENCE ET DOUC'EUR, les defauts des
autres et les tifficultes:
Saint Vincent en enonce LE PRINCIPE a la fin dune assez longue exhor-
tation a Antoine Durand, en 1659. Supericur du Seminaire d'Agde depuis
1656, celui-ci avail it souffrir de la part d'un confrere Pretre et d'un Frere.
Out re que cola vous fait saisir la boute de Notre-Seigneur, qui supportait
ses disciples, Ito Colt-il (Cont 117; VII, 595, 596):
"cola nrerne vows fera voir yzze les superiorites out leurs epines, corume
les azttres conditions, et que les superieurs qui vculcnt bicn faire Icur
devoir de parole et d'e.vemple, ont beaucoup a souffrir de leurs infe-
ricurs, non settlement des dyscoles, mail encore des meilleurs.... 0
MONSIEUR, QUE LA MISERE IIUMAINE EST GRANDE ET LA
PATIENCE NECESSAIRE AUX SUPERIEURS!"
L'af*f aire et ait asset serieuse, Monsieur Vincent y revient Ie 18 juillet
1659, et le confrere Pretre quitta la Compagnic cc meme moil de juillet;
i t v rentra le 1 7 rnai 1664) ( V I I I , 28; et note 3; Cont I1 1 : X, 181; C 58).
"LA PATIENCE EST LA VERTU DES PARFAITS", declarait-il aux Fil-
ler de la Charite, le 23 juillet 1656, clans une conference sur l'amour des
souffrances physiques et morales. Et c'est tres souvent qu'il exhorte tout
le monde, et particulierement les superieurs, au support et a la patience:
A Loui Dupont, superieur a' 77eguier, it dit ceci, le 3 mai 1656:
"Je ne volts dirai azure chose pour le present .stir le procede de la per-
soztne clout eons raze parlez, Simon qu'entre toes les movens gut peu-
vent changer en rnieux sort ccrnr et ses actions, it rt'v en if point tie
meilleurs que de Ic traiter avec douccur, support ct patience, autant
(life nos petites regles le peuvent perntettre, nzenze carats son dere-
glement"
Lccon analogue a Pierre Cabel, supericur a Sedan, Ic lei- mai 1658
(VII, 136):
"Al.... est no honzrne de bier, qui se Porte it la vertu et qui etait en
estime et bonne reputation dares le monde. Si mairztenant qu'il est
parnti nous it a !'esprit inquiet, s'il s'embarrasse de son petit tempo-
ral et de !'affection des parents, et si enfirt it fait de la peine d ceu.t
qui soar avec hoi, it le Taut supporter. S'iI n'avait point ces defauts,
it en aurait d'autres". Mais, bien sur, ajoute-t-il: "il ne fazu pas tole-
rer If Anal, rnais tdcher d'v rernedier suavement".
Et encore a Edme Menestrier , superieur a Agen , le 18 avril 1659:
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"... Volts decharger dtt /rare Robin pour faire place a un serviteur, ou
dun ancien frere pour en prendre tin nouveau , c'est a quoi je rte puis
eorrserttir. De dire time ce bon f rere Robin nest pas si propre pour voire
ruaison, je le vetix croir•e; mums It, serest-il plus pour celle de Cahors,
qui Wen a pas besoin? Ix law-il rejeter pour cela? Non, tttais it faun
le supporter tel gnt'il est, et Niches aver: douceur et patience den tirer
les services grte vous pourre:.".
Mais Monsieur Vincent va plus loin. Nous I'avons deja vu rapprocher
la vie du chretien. du missionnaire ou de la Fille de la Charitc, et spcciale-
rent celle du superieur oil de la sour ser%ante, de Ia Passion de notre Sei-
gneur, venu pour serv ir et endurer tout de la part des hommes... II v revient
C rcquemrnent... On pourrait parler de "politique de 1'edredon ": laisser pcnc-
trer sous Ics coups sans resister... jusqu'a cc que I'autre se fatigue... mais
ses termes evoquent plotot la y,irittralite de la serpillierr it, du paillasson:
le verbe "essuver" deja III dams la lettre a Ldtne .lolly, VII 296, au n° I
de 13 -, noun Ic r01-ouvons adressc encore a Pierre Cahel, le I I join 1659,
toujours superieur a Sedan:
"C'est a ceux qui gou%-crnent d'essu ver la rrtauvaise humeur de cep-t:
gtr'ils conduisent et a ics redresser grand ils s'ecartent"(Vii. 591).
Masochisme ? virus jeu ? laiblesse? mais noes avons vu ort moderne,
pas specialement crusant. Cl on des tenors de la modernite , nazis recont-
mtatuler le ntetne cornportemtent:
LA A'ON-DEFF.A'.S1Viii:... Cc qui empcche on coupe la communication,
c'cst Ic Fait d'Ctrc sun' la di•Iensive vis-a-vis de I'interlocutcur, aussi hicn
vis-a-vis de cc que Pon prcnd pour line attaquc on line menace que vis-a-vis
des marques d'estirite on des compliments... Pout' que la communication
passe, II importe de laisser I'autre s'expritner, do I'ecouter, sans se delen
dre.
Et c'est bien le sells de cc que Mr Vincent nous (fit : accepter la Iran.
chise de I'autre, sa gene, ses aigreurs . sa propre detensivite contre nous
lull superieur , c'est mena4ant . meme s'il ne le veut pas et ne s ' en rend pas
compte; it est vrai que ('inverse sc rencontre!)
Des le 13 ievrier 1644 it coif ccci a Guillaume Gallais, superieur a Sedan
(II, 446):
"Je sous dirat qu'il est rare tl'rtre en gtrelque .situation que ce soil,
motarrmrtent eft ce•!!c ou t o,is rtes, salts torrtber sous la languc dc's medi-
.sauts ou les plaintes tics rnrcortients, et qu 'il se fain donner a Jesus-
Clnrist Notre- Seigneur pour en faire bon usage , en redo,, de celui qu'il
a fait de tortes les contradictions et les ealonpties gtt 'il a soufferies
pour noes apprendre a faire compile lut en pareils rencontres".
Et sirs la [in de sa vie , le 6 janvier 1658 , it dira encore aux Filles de
la Charite ( X. 448 ; C 761):
'lidless! rotes swills, nc 1011.+ rtentucz pas quarrel it t'otvs vicildra tics
te•tuatiotts, nu•nte coutre !cs strpcrieurs, ptuisgtte Dieu permtet biers que
/'ore soil tense corure lui-enure. Et ainsi tot superieur et rune superiettre
me doiveru jamais lrouver Orange qu'ou soil leme contra ettX. Je ne
nt'etonne pas grt'un pre'-ire, un clerc ou on frere me disc qu'il a des
tentations corure roof. Pourquoi? Parce gue nuns sontmtes toes sujets
it let tentation".
Et si nos vertus specitiques sont I ' humilite et la simplicite, avec en outre
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Ia charite, pour les Filles de la Charite, et la douceur, la mortification et
le zele, pour les Missionnaires, n'oublions pas la place particuliere que Saint
Vincent attribue a LA PATIENCE, CHARITE
dans sa belle conference aux Sciurs,
le 14 juillet 1658 ( X, 521-538 ; C PATIENCE OBEISSANCE
808-820 ); sur "les quatre extremiies ( bras) (bras)
de la Croix ", que Worts aurions avan- (gauche) (droit)
tage aussi a mediter de temps en
temps... . IIUMILITE
Support, patience, doucetir, qui reviennent si souvent sous la plume
ou sur les levres de Monsieur Vincent, nc sont pas seulement necessaires
pour la vie quotidienne et pour la Mission, elles sort egaternent HAUTE-
MENT PEDAGOGIQUS, indispensables aux formateur's comrne pour tout
travail aupres des times.
II Ic rappelle souvcnt, et, par exernple a Donat Cruoly, superieur au
Mans, Ic 4 octobre 1656 (VI, 102):
"Voici noire frere..., que noes vows envoyons pour votre petit senti-
naire. Pent-titre qu'a t'abord it coos.setnblera pen propre; mais avec
la su f fisance ei la bonne volonte go'it a, vows le pourrez former faci-
lement; ... Volts v rettssirez sans doute mieox par la douceuret l'hotnri-
litC que par on traitement coniraire".
Abelly rapporte cet avis, sans indiquer la date:
"line fain quelque foil qu 'une parole clouce pour convey it on endurci,
et, an coritraire. time parole rude est capable de desoler one time, et
de lui causer one amernone qui pourrait lui titre tres noisible"
(Coat 173; XI, 67; D 933).
2. En cas de malaise, de malentendu , ou d'eclat, S 'EXPLIQUER, essayer
de retablir la communication:
Rester chacun stir son quant
- a-soi, drape daps son honneur blesse, de
maniere durable , scrait s'engager a vivre dans une simple tolerance
mutuelle ... On rencontre de ces cornrnunautes apparemment calmer, mais
dont I'athmosphere feutree laisse deviner combien de ranceeurs on de
pears ... Essayer de sc patler , de se comprendre , c'cst vivre le pardon.
Le 26 fevrier 1655, Saint Vincent felicitc Charles Ozenne , superieur
a Varsovic (V, 325):
"Vows me mandez l'aftliction que vows avez eue de ce que les choses
o allaient point clans la fantille conrnte it fallait , ei COMME VOUS
A VEZ ETE SOULAGE PAR LA DECHARGE QLE VOUS LEUR A VEZ
FAITE DAMS LE PROPRE SFIN' DES PERSONNES QLE CELA
REGARDAIT, et cotttme en fin tout va bien presenternent".
Jacques Pesnelle , superieur a Genes, a declare a St Vincent qu'il se
proposait de maintenir daps la Iamille I ' union et I ' exactitude, et it lui en
a demande les rnoyens ; St Vincent lui repond , le 30 aout 1658 (VII, 245, 246):
"Je vous dirai seulement que, pour conser e'er tit pair et la charite parmi
les vdtres , it les fact accoutttnrer a s'entre -demander pardon a genoux
routes les fois qu 'il leer arrivera de dire on de faire gttelque chose
qui altere tant soil pet cette charite . Uri jour, one sttperieure de lilies
religieroses tree disait que 1'totion etait grande en sa coniniunaute; et
je lui demandai a quoi title en attribuaii la cause. Elle me repondit
qu'apres Dieu , c'etait a la praiique qui etait entre les sco urs, de se
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demander pardon des paroles d'aigreur, on contraires an respect; ...
et vous verrez, Monsieur, que cette pratique d'humilite, si vous la met-
tez en vigueur, sera comme on baume precieux en votre maison, qui
adoucira les pigtires des langues et les resserttiments des e rurs".
Passons stir les modalites, acceptables en tin temps, et qui ferment tiou-
rire en tin autre; reste vrai que, lorsqu'il y a eu tin eclat, si celui qui s'est
emporte, specialcment s'il a un role superieur, va demander pardon, deman-
der qu'on 1'excuse, it est rare que cela ne reta blisse pas la situation. II arrive
nreme que ('entente, la confiance, soft meilleurc par la suite; les divergen-
ces qui pourront encore survenir seront moms dramatisees...
Faut-il ajouter quit n'y a rien d'automatique dans les relations humai-
nes? It ne suffit pas forcernent que l'un s'ouvre et demande pardon... Encore
taut-il que l'autre accepte de I'ccouter... accepte de pardonner... ou d'etre
pardonne!... ou de se pardonner a soi-meme!... II Ni a des cas de fermeturc
qui paraissent irreductibles... II y en cut du vivant de Mr Vincent, qui se
solderent parfois par la sortie de la Compagnie... .
Je ne citerai pas de textes aux Filles de la Charite, plus abondants
encore stir le pardon que. les tcxtes aux missionnaires... Ceux des Confe-
rences sont probablement connus.
Mais jc ferai remarquer a nouveau la modernite de Saint Vincent, en
cc theme, - la modernite de I'Evangile! - "Se decharger", s'expliquer, se
demander pardon... retablir la communication: Carl Rogers ne nous indi-
que pas d'autre moven en cas de tensions dans un groupe... tolerer les rela-
tions reclles... "empathic", essayer de realiser quelle impression nous pou-
vons faire oil avoir taite sur I'autre... (revoir la 41 panic).
3. Devant animer la communaute , le superieur aura des REMARQUES,
des AVERTISSE:4IENTS, a faire:
a - Parfois Mr Vincent affirme assez brutalement le Principe.
Ainsi a Denis Laudin, superieur au Mans, le 26 avril 1659. 11 est vrai
que le debut de la lettre laisse entendre qu'il etait aux prises avec un con-
frere particuliercmcnt difficile (Mr Lc Blanc), et que la suite semble indi-
quer que cc superieur passait davantagc de temps a I'etude qu'au soin de
sa communaute; d'ou cc rappel a double tiroir au devoir!
"Quand vows voyez quelqu'on qui tie s'acquitte pas de son devoir tou-
chant son office, on a l'egard du reglement, vous le devez avcrtir,
quoiqu'il vous semble qu'il ne rccevra pas Bien votre avertissement,
et rneme quand vous en seriez assure par 1'experience, pourvu que
vela se Passe a propos et toujours EN ESPRIT DE DOUCEUR, parce
qu'autrement it penserait hien faire, ou presumerait que vous approu-
vez son dereglernent.... Votre principal esi la conduite gerrerale de
la famille et des a f faires; vous devez veiller stir toes et faire que tout
se fasse dons l'ordre. Si apres cela it vous reste du temps pour eui-
dier, a la bonne Ireure, ..."(VII, 518).
b - Par contre , d'autres fois , it insiste surtout sur le sens tie 1'OPPOR-
TUNITE, et, toujours, sur LA MANIERE. II detaille clairemcnt ct longue-
ment tout cela a Marc Coglec , superieur a Sedan , Ic 13 aout 1650 (Cunt 52;
IV, 50):
"Eri lew. on trois cas Von doit avertir la cormnunaute de la faute dun
"cril.
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/° Quand le oral est si invetere en celui qui en est coupable qu 'un
avertisseniePit particulier Itei serail inutile....
2° Quand ce .cum des esprits faihles, qui tie peuvent porter tine cor-
rection, pour douse qu'elle soil, biers qu'au rests: its soient buns car
avec cede borne quits ont, one recommendation en general leur sttJ-
fit pour les redresser.
Et en 30 lieu, lorsqu 'ii v a danger que d 'autres se laissent alter a la
meme faute. si on tie la rep rend.
Hors seta , Monsieur . je pense que 1 avertissentent se doit faire a la
personne seine.
Quant aux fatties qui se font envers le superieur. it en doit voirernent
avertir /'iri ferieur, mais it taut observer: 1 ° que ce tie soil IA MAiS SUR
LE CHAMP; 2° que ce soil doucentent et a propos ; .3° que ce soil par
raisonnement , lui disant les inconvenients de sa faute dune nianiere
gaie et amiable, a fin qu'il connaisse que le superieur tie l'avertit pas
par hunteur, ni pource que la faute• le regarde".
Rappelons, daps le meme sens, cc passage deja cite (11 -, A -, 1., b -), de
la lettrc du 21 juin 1631 a Antoine Portail, a propos tie Mr Lucas:
"Selon cela, dunnez lieu a son hunteur NE LL'I C'O.VTRFDITI-'S
JA MA IS SUR L'HF. URE: MAIS AVER7'iSSFZ.-LE CORD/ALF:MFA'T
ET HUMBI.EMFNT A1'RES" (Cons 53: 1, 112).
c - Et parfois it fart sere Tres circonspect... C'est ce qu it recommande
a Charles Ozennc, supcrie•ur a Varsovic, Ic 10 juillet 1654:
"Ce qui .s'est passe enire rotes et Al. Zela;etvski inc donne sujel do woos
prier. au nom de Notre-Seigneur, de !c supporter. le tie veux pas dire
que roux tie i'avertissie: pas; mais ('FLA SF. DOLT FAIRE DOUCE.
%IENT, RAREMENT FT EN PARTiCULIF.R, et apses avoir pense
deviant Dieu si vous le devez faire et en quelle manicre ... et naturel-
lentent chac urt se rebute des reprnnandes seches atissi biers quc des
corrections le's plus arriiables, quand elves sort fregnentes et intmo•
deree.s ou faites hors de propos".
d - De touts latiun, Monsieur Vincent insiste toujours sur respect, dou-
ceir, prudence et clrarite:
Cela lui tient a senor, a voir combicn it s'v etend le 28 mars 1659, cntrc-
tenant ses confreres sur la douccur (XII, 187-188: D 604-606):
"Oh! miserable que je suis.' it v a si longienips que j'eurdie sets lec'ori,
et je tie l'ai pas encore apprise! Ie nn'entpurte, je change, je inc plains,
je blame; contrne, ce soir meme, j'ai repris le f rt're tie la porte. qui tie
venait averiir que gteelqu'urt me dernandait.... Diet me le pardonne,
s'il /ui plait, et ce frere aussi.' D'autres fois. it, rehute les tuts et les attu-es,
je parle haul et siwchement. Ie n'ai pas encore appris a titre doux. 0
miserable! it, setpplie la Cornpagnie de inc supporter ei de inc par-
dorter... .
Voila 1'anrre office de ce premier acte de douceur: it consiste en ce
qu'etant parfuis expedient qu'on tecntoigne de la culere, qu'on crie,
qu'on reprenne, quori c/tdtie, it fait que le's antes qui ont cette vertu
de douceur tie font pas ces cltoses parentportement de la nature, mais
parce qu elles pe•nsent qu'il le fart faire, coninte le Fils de Dieu, gtei
appela saint Pierre: ":Satan", ..
Oh.' qu'ten superieur qui agirait de la sorte ferait tut grand bruit! Ses
corrections seraiem biers revues, parce qu idles seraient faites par rai-
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son, et non par huntettr; quand it re prendrait avec vigueur, cc ne serait
jamais pur emportenrent, mais toujours pour le bien de la personne
avertie. Comme:4'oire-Seigneur dolt titre noire modele, en quelque con-
dition que sous sovons, ceux qui conduisent doivent regarder comme
it a gouverne et se regler stir lui... ".
Et je ne puis me retcnir de citer toute la fin de ] a conference du 24
octobre 1659 (Xii, 364; D 785-786):
"Pour la personae avertie, elle dolt recevoir 1'avertissement en esprit
d'huntilite ei de charite....
Quartz an superieur, it taut qu'il se contporte, non en juge, mais en
bon pere, avec douceur et cordialite, in spiritu lenitatis.
Mais le coupable a fait ceci et cela, et encore cela. - Oh! doit penser
le superieur, j'en en fait hien d'autres.
Alais c'est une grande faute.
- Si la temation eitt ete aussi forte en
mon ertdroit, j'v aurais bien succombe et fail pis que lui.
O most Sauveur, qui nt'accuserez de routes rues rudesses et qui savez
qu'il it '' v a presque aucune tentation alt je n'aie succombe, pardonne;
ntoi, faites
-ntoi la grace, et aux autres superieurs, de hien ecotuer les
avertissements ei de les faire en votre esprit. One jai sujet de m'hunti-
lier d'v avoir Cant ntanque, de vows en demander pardon et a route
la Contpagnie!Je voudrais pouvoirme ntettre a genoux pour cc faire,
mais retort inconunodite men empeche. Supportez-moi done, roes chers
freres, puisque je suis 1'abornination, et priez Diets pour moi".
Ne sent-on pas vibrer tin homme, dans ces phrases? tin hommc qui vit
de verite et do libertc, qui se dcvoile sans crainte ni turf anterie... C'est on
jeu, disent certains, c'est alfecte, c'est un landais, tin nmalin, qui fait sem-
blant de s'humilier... Allons done! on tie joue pas a de telles choses... Il v
en a trop, de ces pages, qui sentent la verite... surtout quand it s'en va s'accu-
ser devant Ics Filles de la Charite de ses emportements a Saint Lazare, et
leur dire qu'il admire ses confreres do le supporter... ' fe nr'etonne connne
/'on petit are supporter daps me.s promptinulc s, emponements et tarts d 'autres
defauts:..."(X, 484; C 784), le 30 mai 1659, aux Filles de ]a Charite... et cc
nest pas la sculc fois... Un jeu? non, sinon le jeu de la verite avec soi-meme...
le jeu de I'hurni]ite, le sent qui puisse encore aujourd'hui nous aides a nous
construire nous aussi en verite et en liherte...
Et it recommande aussi respect, douceur, daps les Iettres; mentionons
cc qu'il tic rit a Pierre Cabe], superieur a Sedan, lc 17 novembre 1657 )juste
avant ]e passage cite ci-dessus, dans ('introduction an II (Cont 51-52; VI,
613).
"Les avertissements ntal reCus rte vows doivent pas faire dissinutler
les fautes considerables, mais !'amour que vows devez avoir pour
l'observance commune et l'avancement de chaque particulier eons
oblige de rentedier aux ntanquements par la correction puhlique on
secrete; mais que ce soil avec prudence et charite ".
Et it envisage diverses possibilites, avec Denis Laudin, superieur au
Mans, le 28 decembre 1658:
"... vows ... tie nt'avez pas tnande si ledit sieur Molon' v est alle en mis-
sion .... Si, lorsque ledit sieur Molonv'sera de retour, ifs nous pa raft
change, plus content, plus soumis et plus regulie r, vows me le mande-
rez, s'il vows plait, ensemble la satisfaction qu'il aura donee a ses
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confreres; et noes verrons. Mais si, an con!raire, vows le trouvez dans
l'indisposition oi'i it a ere, je pease que vows ferez bier de lui parley
de la valise qu'il a envovee dehors; mais it taut que ce soil avec res-
pect ct douceur: par exemple, lui dire: Monsieur, avez-vows agreable
que je vous disc nit mot?' " (Cont 52-53; VII, 423).
e - Enfin, quand le manquement e.st die a une mauvaise disposition pas-
sagere, ou tient a un cas particulier he a la personnalite du confrere, it est
bon de NE RIE.N DIRE. Ainsi raisonne-t-il avec Etienne Blatiron, superieur
a Genes, le 21 fevrier 1653:
"Vows avez hien fail , Monsieur, de laisser prendre son cours a la petite
alteration de M...., sans lui Tien dire des manquements oti it sest laisse
aller; le remede sen trouve mie ux duns le support et la patience que
dans la correction pendant ces indispositions d'esprit, desquelles it
y a suiei d'esperer qu'il reviendra " ( Cont 53 ; IV, 548, 549).
Et Mr Vincent lui cherche une excuse : "Pout-etre .s'est-il excuse de pre-
chera ces fines, pour l 'aversion grande que quelques- uns ont de route sorle
de communication avec ce sexe ".
Et la lettre se tcrmine par une exhortation qui temoigne encore du sens
hurnain et du sons du possible de Monsieur Vincent:
"Quand Dieu tie nous a pas donne d'excellents sujets pour re. ussir en
nos fonctions , it a fort agreable que noes y appliquions ceux que noes
avons, quoique chenfs"
"Je sais bien qu'ils tie feront autant de fruit que vows ell pourriez faire,
mais ils err feront autairt qu 'il plaira a Dieu"
Autrement dit, dans ces cas-la, mieux vaut leur confier la tachc que
de vouloir tout faire soi-meme, meme si c'etait mieux fait... .
4. Ent in , Monsieur Vincent n'oublie pas L'ATTITUDE ENVERS LES
CONFRERES MALADES:
Sa phrase la plus connue se trouve dans la conference du 5 dcccmbre
1659, aux Missionnaires, sur la pauvrete:
"l.a quatrieme remarque touchant, non la propriete, mais I'u.sage de
certaines choses quon pourrait avoir, tie regarde que les officiers et
les superieurs . Its tie doivent jamais permettre quun particulier ail
quelque chose de singulier dans sa chambre, ... on a sa table.... ni an
vivre , ni an vetir; J'EXCEPTE TOUJOL'RS LES :MALADES, oh! pau-
vres malades! pour !'assistance desquels it faudrait vendre jusqu'aux
calicos de 1'eglise. DIFU N VA DONNE TE.NDRESSE POUR CEL.4, et
je le prie de donner cet esprit d la (ompagnie" (X 11, 410; D 832).
Le I I novembre 1657, parlant aux socurs du service des malades et du
soin do sa proprc saute , it arrive aux 14° des Regles Communes (edition
actuelle : V, 4, page 35), qu'il commente:
"Cela vent dire, rtes sours qu'il fact avoir grand soin des scrurs mala-
des, ... La sa+ urservante doit veillera cela, parce que vows etes sours
phcs intimes que tie sons less enfants d'im mime pere naturel, etant
toutes fines de Notre-Seigneur, qui est votre pere. 11 faut done err avoir
soin et leer rendre service avec attant de devotion qu'aux pauvres.
Mais, pour la maniere de se trailer, les Filles tie la Charite seront vrai-
ment telles qu'elles tie dementent pas leer nont..."(X, 340; C 691).
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(Notons en passant que dire de Jesus qu'll est Pere est une idce du Car-
dinal de Berulle: voir la conference du Pere Michel Dupuy, P.S.S., au Collo-
quc Vincentien de 1986. dans "Vincentiana", 1986, n° 3-4, p. 242).
Mais pour avoir cette TEN DRESSE POUR LES MALADES. it taut avoir
soi-meme souffert, c'est cc qu'il explique aux Missionnaires lors d'un entre-
tien rapporle sans date par Abcll,•:
"... quand on a ressenti en soi-meme des faiblesses et des tribulations,
l'on est plus sensible a celles des autres. Ceux qui ont sou ffert la perte
des biens. de la sante ei de I honrtettr sons bien plus propres pour con-
soler les personnel qui sorts clans ces peines et ces douleurc, que
d'autres qui rte savent pas cc que c'est. le me ressouviens qu'ort me
disait tin jour d'un grand et saint personnage, qui etait d'un nature!
Jenne et constant, qui avail !'esprit fort, qui rte redoutuit rien et rt'e'tait
gueresole, aux tentations, que, pour cela, it etait d'autant mains pro-
pre pour supporter les faibles, consoler les a ffliges et assister les mala-
des, parce que lui - merle n'avait jamais passe par ces etats"(X1, 23;
D 885).
Nous voici all terme, non pas de noire recherche, car ]'on Wen aurait
jamais fini de creuser tous les aspects de I'autorite, ntais de noire parcours,
car it faut Bien I'arrctcr! II nous restc a conclure.
CONCLUSION GE NE RAI.1:
La charge de superieurest une experience spirituelle: c'est une marche
a la suite du Christ, a travers des tentations surmontees.
l.A TEN TAT/ON,
Monsieur Vincent I'exprime, a sa maniete percutante, Bans une con-
ference de 1644 sur les charges et Ics offices, en faisant le portrait du supe-
ricur qui cede a I'attrait de la superiorite:
"cot e(at de priorite et de direction est si rnaiirt, quil laisse de soi et
de sa nature one malignite. one (ache vilaine et ntaudite; out, rtes
Freres, one maligrtite qui irtfecte /'ante et toutes les facultcs d'un
homme, en some que, hors de la charge, i1 a tonics les peines du monde
a sountettre son jugement, it trouve a redire a tout. C'est one pitie!"
(XI, 139; D 79).
Inc autre tentation, c'est cello du decoo ragement ; en effet, Ics decep-
tions et les contradictions viennent vice (du moins si Yon est lucide, ou si
Ion ne rend pas impossible toute expression). Nous en avons pane aussi.
Et combien d'autres tentations et dangers, dcja evoques clans ('intro-
duction a cette 51 pa rile: un superieur ne s'appartient plus... D'ou les detex
chernins pos.sihles: ou it va se perdre... ou it va marcher dans les voies de
la saintete ... Occupe, suroccupc, disperse, expose aux tentations de faire
cc qu'il veut sans controle, d'exercer un pousoil sur Ies personnes et sur
('argent, charge d'un enorme poids svmbolique (repensons au corullaire des
I rois premieres parties), oui, it peut tout faire, tote peut lui arriver, meme
se tx rdre ct en perdre d'autres, en tout cas, rendre Ics autres ou lui-meme
ii Ihetnells
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Mais it peut aussi, dans ces difficultes mime, trotter tin chentin de
Saintetc : celui de la Croix du Christ, celui du "Servitcur tic Yahweh", ou
de la "Servante du Seigneur " (Seigneur traduisant Yahweh)... .
LA MARCHE A [.A SUITE DU CHRIST. avant surmonte la tentation et adopte
des sues de foi:
Voir le .sens scion la foi des diverse.s cpreuves des superieum.s. Monsieur
Vincent I'enscigne souvent. Leur stns pedagogiquc, formatcur, est indique
it Antoine Durand, en 1659, dans on passage tie Ia lettre titre ci-dessus, all
1. des ** du B -, vet's Ic debut de la lelu'e:
"Je veux croire ... que vows aussi, Monsieur, reconnaitre: que cest
un petit exercice que Notre-Seigneur vows a envove, POUR VOUS
FA('ON:\'F.R A LA BONNE CONDUITE DES PERSONNES QC'I VOUS
SERONT COMAIISES" (VII. 595).
Mais de cola la creature nest pas capable seule; it n'v a gtr'ttne voie:
se dccentrer, se deposseder, pour laisscr agir Dieu. Citons a nouveau la decla-
ration capitale de Saint Vincent a Antoine Durand, en 1056. drja titre ci-
(lessus:
"Ce West pas ici 1'eeuvre d'un homme, c'est l'ceuvre don Dieu ... it
taut que Jesus-Christ s'en mele avec notts, ou minus avec luti; ... 11 taut
done, :Monsieur , VOl :S VIDER DE VOUS-MEAME POUR VOUS REVE-
TIR DE JEST :S-CYHR/ST... Pour en venir la, Alonsieur, it faut que
Notre-Seigneur lui-,vane imprinme en vows sa marque et sun carac-
tere" (Xi, 343, 344; 1) 306, 307).
C"e.st-cola, I'AI'1'11'1'DF SPIRITLLI.1.1: FO,NDAMEN'TAI.L. Nous la
retrouvons, proposee sous d'autres fOrrin] les, clans la let tre du l6 mai 1659
a Jacques Pesnelle, superieur a Genes (VII, 551).
"Les croix de votre charge.... torts mix qui conduisent en ow de pareil-
les. Its out des esprits di f ficiles a gouverrter et des nantrels di f ferents
qui se portent a des choses diverses et son vent pen convenables, qu'ii
taut supporter el neurnnoins tither de reduire, avec douceur, patie nce
et dexterite, a l'unrntrr de la regle et de l'obeissance. Continue;, d'agir
airrsi, cornme eons ate;, fait jusqu'a present.
Avec cela, Monsieur, ANEANTISSEL -VO(S DEVANT DIED, recon-
naissart que vous n'ctes rien qu'un instrumen t inutile et capable de
rout gdter. MA/S, TEL QUE VOUS FTES, :113ANDONNEZ- VOUS A SA
DIVLNE CONDUITS, plein de confiance qu'elle sera elle-meme la con-
duite de vos condttites, la force de votre esprit et de votre corps et
fame de votre famille. le vous prie done de prendre courage et d'espc-
rer que tout ira biers, ulors rnerne qu'il rotes semblera le contr 'atre".
Peut-titre sonet' -noun reticents f ace it tin tel langage? it a etc, it est
pout-i tee encore de bon ton, de refuser "Ie chantage a la pictc"; tonic invi-
tation it voir dans la foi It's choses penihles qu'on Woos dcrnandait etait inter-
pretce comme one menee de I'autorite pour "sous avoir": I'autoritc, dans
ces cas du moins. etait soupconnee "dc rnauvaise foi"... .
Cc nest stirement pas le cas de Monsieur Vincent, qui s'est 11.6-mane
rise/ expose a toute sorle de contrarietes pour qu'on admette qu'iI est sin-
cere. Et puis, quoi qu 'il en soil de celui qui est en face dc nous, reconnais-
sons qu 'il n'y a pas d'autre voie pour cu-e chretien ni pour ctre heureux;
hors de cctte attitude spirituelle, nous serous de perpetuels mccontents,
de perpetuels jaloux, tie perpetuels geigmu'ds, tie perpetuels grincheux...
"des prnibles". Iinalcrnent, pour noun Cl its autres.
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Autrement dit. LA VRAIE A TITUDE SPIRITUELLE SUPPOSE UNE
CONVERSION....
('ellc ;1T TIT'UDF SPIRI T!'FI.l.F suppose one prise de conscience lucide
et uric conversion concrete, It Ia lumiere de tout cc que sous venons do voir.
Faire la lumiere en noes: qu'est -ce qui me mono? Oucl est mon desir? (cc
(Iue je chcrche vraiment, all load, derriere cc que j'al I iche...) quels sont mes
roves? quelles sont mes pews? a quoi je veux jouer? El, pow- essayer de
comprendre nos conl reres, nos compagnes, posons-nous Ics mcmes ques-
tions a Icur sujet... mieux: avec eux, avec elles, en (etc it fete... .
Est-cc que je veux juucr le jell de LA VERITE et de LA LIBERTE? qui
est Ic soul chemin pour Ia CHARITE....
V^rite, liberte, charite : Brands Ieiunotive de Saint Vincent ... Avons-nous
reniarque qu'ils forment unc 'frinite? qu 'ILS SONT 1.A TRLN/TF?
LL' PE R!:
cast ('1IARITE
(1 Juan 4, 16)
LL-:.S FII.S envupc (Jn 16,7) LE SAINT ESPRIT (11 est I'Esprit de
est VERITE - donne la est LIBERTE Verite (Jn 14, 17)
(Jn 14, 6) (Jean S, 32) (2 Cor 3. 17) parceque Esprit
de Jesus (Jn 15,
26; Gal 4, 6))
Et !'Anti - Dieu , I'Anii-('barite , le demon,
c'est en particulicr LA ('RAINTE SERVILE (cf. Jacques 2, 19)
Et cc nest pas par has aid si "LE MONDF" clout pill le Jean, Ic monde
du pectic , de la revolte, de I'athcisnte , forme une trinite inversee : on monde
naps chariti
Un monde lace auquel LE PERE parle
non en puissance et violence, mail EN
MISERICORDE. par la " henignhc" de
Jesus (Tile 3, 4)




Si Woos entreprenonx coati conversion )janutis Iinie), ALORS, intitant
la mistericoide du Peru, Ia sintphcitce et Ia bowie du Notre-Seigneur, jusquc
clans nos actions Ics plus humbles, noun pourrons verifier leers bietifairs
nCnic all plan psvchologiquc et rclationnel, et POUR LE RAYO\NEMENT
DE 1.'EVANGILE. Cc que Mr Vincent rappelle a Mr Portail, Ic l'' mai 1635,
it prupos de la manicrc tic pricker (tie pas defier les Protestants du haut
de la chaire). nous pouvuns I'appliquer aussi au ravonnement d'un supe-
ricur dans sa communaute (1, 295):
"/.'on tie croit pas tin honore pour titre bien savant. mais pour ce que
uous !'estinronc bon et I ainiorts".
F , I de ('attitude spirituelle fondainentale, nulls (-it tenons It LA V/li
MYS11Qt'F, ou s'&Ieve Iotljours Monsieur Vincent. Des 1635, it Ia propse
ainsi, a Mr Portail , daps la mane (care du 11*' mai, a ('occasion dune humi-
liation lors de sa premiere mission avec Mr Lucas (1, 294, 296):
"Au nom de Dieu , Monsieur . it, ions prie d'entrer daps cos sentinrerus,
et Slonsieur Lucas aussi , de ore rierr pretemlre de vos travaux que home,
qu'ignontinie e1 en fin la retort , Si!' plait a Dieu . Un pretre doit-il pas
ntourir de honte de prctendre de la reputation darts !e service qu'i!
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rend a Dieu el de mourir dans sort lit, qui voit Jesus - Christ reco:n•
pense de ses travaux par !'opprohre et le giber.
Ressouvenez
-
roes, Monsieur, que noes vivons en Jesus-Christ par la
most de Jesus - Christ , et que noes devons rnonrir en Jesus - Christ par
la vie de Jesus- Christ , et que noire vie dolt titre cachee en Jestis -Christ
el pleine de Jesus -Christ, et que, pour mourir com,ne Jesus-Christ, it
feint vivre contrite Jesus-Christ" (Cf. Rom 6. 8; Col , 2, 12-13, 3, 3; 2 Tim
2, I I ).
Avec les annees et la progression de sit vie mystique , le style devien-
dra plus personnel et plus leger; mais toute fame de Vincent, modelee par
I'Esprit de Jesus -Christ, est deja dins ces lignes. ecrites , it est vrai, a 54
ans. qui resument LA VISEE et L'ESPRIT DE LA MISSION... .
MAIS la mystique tie reste pas en ]'air ... Elle s'epanouit dents LF ZELE,
LA FERI'EUR, qui dolt animer toutes nos activites pour la Mission et la
(doire de Dieu, et dune aussi nos taches de In conduite dune conununautc.
Voici cc qu' un hunuoc de 77 ans disait, le 26 aunt 1658, a quatic Filles de
to Charlie envoyces a Metz (X, 559; C 834):
"Un azure woven, mes chores sours, esi qu'il vows fatit p aller(a Metz)
avec grand zele d'v honorer et faire honorer Dieti , quon vows voie
remplies de ferveur pour cela. Or, la fen'eur est comme tin feu qui
echau f fe tots ceux qui sen approchent . Fervour view du morn de feu;
et quand on vent dire en Pots larins : 1'ean bout, Von dii : aqua fervet.
La fervetir est tin fen qzi fail hunilllr et errflamme , co,nn:e le fen fait
houillir !'eats. C'e.s!, a proprement parley, tine charite en flamntee; et
c'e.st ce qu'il fans que votes ayez, car tine jille suns charite , c'est comme
tin corps sorts time. 1:1t! qu 'est-ce qu'un corps sans dme? C'est tine cha-
rogne qui fait tool alt cceur a tons ce•ux qui la voient".
Un an apres, it 78 ans, le 22 aunt 1659, c'est aux Missionnaires qu'il
s'adresse , dans la magnifique conference sur les cinq versus fondamentales:
"Le zele, c'esi la cingtucvne maxinpe, qui consiste dents nn pin ' desir
de se rendre agreahle it Dieu et stile an prochain. We pour etendre
!'empire de Dieu, zi•le pour procurer le saltit du prochain. Y a-I-il ricn
an monde do plus parfait? Si I'aniour de Dien est on fete, lc zcle en
est /a flanttne:: si fain ur est on soled , le zele en est le ravon. Le zelc
est ce qui est de plus pur darts 1 amour de Dieu"(XII, 307-30; D 728).
Et le ze/e , I'amour intense de Dieu, joint a la verite et a l'ouhli de soi-
npenpe , ions rendra l.iRRES . Ecoutons cette M'ntne a la LIBERTE, dans cc
mime entretien du 22 aoilt 1659:
"qui ignore que celtii qui se laisse gunverm'r par ses passions tt'ett
suit e.sclave?... Au contraire, ceux qui se detachent de !'affection des
hiens de la terre, de la convoitise des plaisir'. et de leer propre volorue
deviennent les enfants de Dieu, qui jouissem d'tote parfaitt• liherte;
car c'est dans le seal amour de Dieu qu'elle se rencontre. Cc sorts ces
persopmes - la, mes Freres, qui sons lihres, qui Wont point de loin, gtii
violent, qui wont a droite et a gauche . qui violent encore tut coup, suns
pouvoir titre arrClees , ei tie sort jarnais esclaves du dertton, ni de lours
passions. Olt!lteureuse liberte des enfants de Dieu!''(XIi, 301: D 721).
Et voila; it nous foul quitter Saint Vincent... nit plut6t, tosser d'en cites
d'autres passages , mail tie pas le quitter: revenir regulierement a ces pages
stimulantes... .
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La vie d'un superieur de la Mission ou d'une Su ur Servante est a voir
sous cet angle de FOI, sous cct ANGLE MYSTIQUE:
title est one mort avec le Christ,
pour que la Bonte du Pere et la vie de verite et de Iibcrtc dans le Christ
puissent titre manilestces....
La PROVIDENCE est une realite divine, chore a Saint Vincent... mail
qui la manifestera sur la terre? Dieu la confie aux baptises comme un tre-
sor fragile ; ce sont les haptiscs qui ont a titre pour Ieurs Freres souffrants
et angoisses les bras compatissants du Pere, Ics Mains bienfaisantes de
Jesus... .
Mais pour cola, pour que Jesus puisse agir et transparaitre en nous,
et non Ic bonhomme ou la bonne femme que noun sommes,
IL FAUT NOUS VIDI-R DE NOUS-MEMES POUR NOUS REVETIR DE
.IESIIS-CIIRIST... tout au long de chaquejour de noire vie, et de chacune
de nos chutes....
APPENDICE
DEFAUTS genants FT QUALITES souhaitahles pour
ogre S1'PERIEUR
pas naif: pas ignorant des duplicites et ambivalences du cccur humain,
de l'intelligence huntaine;
mais pas mefiant, pas soupconneux: non pas voir a priori de la dupli-
cate, se croire a priori vise ou trompe, mais faire confiance a priori,
tout en sachant ga' on peut et se tromper et etre trompe;
I.UCIDE ET Ol VERT.
pas peureux : * pour de faire de la peine. de Termer, de bloquer l'autre;
peur d ' encourir du ressentiment . de la vengeance, du
mepris : crainte senile;
mail pas hardi ni brutal ni agressif (ce qui est one reaction contre
one crainte);
COURAGEUX ET SANS DF.FFNSIVIIF.
pas tatillon , maniaque , scrupuleux;
mais pas negligent , indifferent, laxiste , demissionnaire ou dcma-
gugique;
CONSCIENT DE SON ROLE . FERME AVEC SENS DES OPPORTU-
NITES.
pas trop emotif, pas trop sensible;
mais pas insensible;
SACHANT''SENTIR" Ies situations et les personnes sans se laisser
submcrger par les impressions, les emotions: "EMPATHIE".
pas non-actif, n'agissant que par impulsion ou sous Ia contrainte du
dernier moment:
revant trop de belles choses qu'on ne fait jamais... vovant trop tuns
les aspects pour pouvoir decider...;
mais pas agile, mettant toujours quelque chose d'autre en route,
quitte a ne pas I'achevcr, a Ic laisser terminer par d'autres;
ACTIF, CONSTANT, REALISATEC'R.
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pas w. cc champ de conscience etioiI, ne vovant qu'un detail it la tots,
se novanl daps Ic detail, et ne vovant pas I'enscnlhle, ou settlement
Bans Ic flou;
mais pas tellement large qu'on ne remarque pas les details. Ics situa-
tions differentes ou transformees...
CHAMP DE CONSCIENCE LARGE, AVEC EQUILIBRE, capable de
voir avec assez de precision plusieurs elements.
capable de suivre plusieurs pistes, plusieurs activites, avec assez de
spin,
sans negliger Ics particularitcs de personnel, de circonstances, de
situations...
pas trop introverti;
mail pas trop extraverti;
Suit IN'FROVERTI, snit EXTRAVERTI, mais avant contpcnsc• ell deve-
loppant Lill COpla disposition uppuscc.
pas possessit. Iusionnel;
pas solitaire, fuvanl;
Al'TONOME ET LIANT, capable de vivre la solitude et d'etrc cony
municalil sans s'allachcr.
pas bavard, prolixe. tatigant par on flot de paroles;
mail pats t ac iturne, invsterieus, u11 "noir";
SACIIANT D'ABORD ECOUTER t/ IS PARLER.
Pas perdu dans tune mystique abstraite;
pas absorbe Bans Ic materiel, Ic Icchnique , voirc IC terre - a-tcrre;
VIVANT- DANS LA PRESENCE I)E DIEU, en verite et liberte.
BR!: F:
Pour ('intelligence ouverturc d'esprit, aux autres conceptions, aux
autres temperaments,
aux autres situations... a Dieu...
Pour I'allectivite scnsibilite aux autres; magnanitnite; delicatesse
Bans In constance, la fcrnu•te.
Pour la pcrsonnalite : sons du devoir. de la mission confice;
force dame;
seas de ('humour. savoir prendre du recul....
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IN MEMORIAM
P. Joseph DUGRIP ( 1907-1988)
M. Dugrip noun a quities le mois dernier dans la 81` annee de
son age, la 52^ de son sacerdoce et la 59' de sa presence dans la
Compagn ie.
Cettois de naissance, it etait ne dans cette ville de Sete en 1907
au temps ou le nom de la ville s'orthographiait encore Celle. II fit
ses etudes secondaires dans I'arricre pays hitterois, it Ardouane qui
etait aloes un des petits seminaires du diocese de Montpellier, dirigc
par Ics prctres de la Mission. C'clait sous Ic regne de M. Cazcl, dont
Roger Pcvrefitte condisciple de M. Dugrip, a brosse Lill vigourcux
portrait dans cc Ii%re qui degagea des sa partition une odeur de sou-
Ire "Les amities particulieres". M. Dugrip gardait de R. Pevrefitte
un souvenir tees mr lange.
M. Dugrip commen4a des etudes supcrieures a I'universite de
Montpellier puis it se decida a 22 ans et dcmi a entrer dans la C.M.
en 1929. Apres le Scminaire Interne et Ia Philosophic a Paris, it lit
sa theologie a Dax oil it fut ordonne prCU'e en 1936 a 29 ans. Des
Ies premieres annees de son sacerd ce it fill envove dans les Brands
seminaires ou it cut a enseigner successivernent deux matieres prin-
cipales I'Ecriture Sainte et la Philosophic. Sa ponderation naturelle
laisait de lui un homme d'equilibre et de bon conscil pour cc role
de fornrrteur de prctres.
II fut d'ahord envoye a Evrcux de 1936 a 1943 date a laquelle
le seminaire fut occupc par Ies allemands. II fut allecte provisoi-
rement a Montauban 1943/44, puis a Montpellier de 1944 a 1952.
Apres un bref passage a Perigueux 1952153, it fut envove a Troves
oit en plus de I'Ecriture saints it cut la charge de I'economat. 11 v
recta jusqu'a la fernu'ture du setninairc en 1960.
Pour rendre service it accepta alors pour I'annee scolaire
1960,61 d'allcr assurer a Chantepic la classe de 7', hel exemple
d'humilite et de disponibilitc qui me fait penser au savant theolo-
gien Gerson qui, tout professeur dc Sorbonne qu'il etait, ne dedai-
gnait pas de faire Ic catechisnu• aux petits enfants. L'annee suivante
1961162 it fill charge d'un ccntrs a I'Institut catholiquc de Paris.
Revenu a Perigueux a I'automnc de 1962 it v recta jusquIcn
1964 oil lors dune reorganisation des etudes a Dax, on Iui demanda
de venir faire panic du corps professoral de la maison et d'ensei-
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gner l'Ecriture sainte. C'cst dcpuis cc temps la qu'il a fait partie
de la maison ou it est rests jusqu'a sa mort, soit 24 ans. 11 a joue
aupres des etudiants Ic r6le d'un sage jusqu'a leer depart pour
Paris.
II fit partic des Ic debut de I'equipe de redaction des Cahiers
vincentiens, y aportant sa profonde culture biblique et la connais-
sance de St Vincent acquise dans une lecture assidue.
L'age vcnant it etait parfois preoccupe par sa sante, ce qui tie
I'a pas empeche de tenir ayes discretion pendant tres longtemps,
aupres du superieur et des confreres, le r6le d'assistant.
Cette annee sa same s'est mise a declincr brusqucment et it
s'en est alle quelques fours apres la St Joseph, fete de son saint
patron, et nous avons conduit son corps en terre le jour de I'Annon-
ciation, en remerciant le Seigneur dune si longue et belle vie con-
sacree a son service,
"Toulouse Animation ", N° 68
Fr. Sylvester TAGGART (1910-1988)
Fr. Taggart died on September 20 in St. Catherine's Infirmary
after a long illness. At about 3:00 a.m. that Tuesday morning, he
peacefully breathed his last. He had been ill for a few weeks, run-
ning a high fever thought perhaps to be from a urinary infection.
His fatal illness was really the culmination of several years of
progressively worsening Alzheimer's Disease and he had not been
himself for a long time.
Fr. Taggart was born and brought up in our own Vincentiart
Parish, St. Joint the Baptist, in Brooklyn. He had two brothers, Vin-
cent and Raymond, who both died during the time that Fr. Taggart
was at St. Catherine's. After his elementary education at St. John's
parish school, he entered our Preparatory Seminary in Princeton,
New Jersey, to begin his studies for the priesthood. Upon completion
of high school and college there, he entered the novitiate in German-
town in 19.3.3, pronounced his vows in 1935 and was ordained to the
priesthood in the Cathedral of Sts Peter and Paul, Philadelphia, by
Most Rev. Hugh 1.. Lamb, D.D. on May 26, 1938. 1988 was, then,
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Father's Golden Jubilee year of ordination, although obviously there
was no celebration because of his illness and enfeebled condition.
After ordination, Fr. Sy was sent to study Theology and Scrip-
ture at the Angelicunt and the Biblical Institute in Rome. The ivar
interrupted his studies in 1940, and he returned home to he assigned
as professor at Mary Immaculate Seminary in Northampton, then
in its early stages. For 14 years the taught there; in 1947, lie was ap-
pointed Director of Students and in 1951 lie became the Rector.
Because of the failing health of Fr. Daniel Lear .v, the then
Provincial, Fr. Taggart was named to assist him and on .lanuary 15,
19.55 lie succeeded him officially, continuing in the office of Provin-
cial until 1967. Those were verv critical years, particularly in higher
education, and Fr. Taggart had to fight many battles to remain faith-
ful to his principles. He succeeded, however, to maintain St. John's
as a Catholic University, despite the struggles entailed.
When Fr. Sr completed his term in 1967, lie was assigned as
chaplain to the Provincial House of the Daughters of Charity in Ent-
mitsburg, inhere lie remained until 1982. Besides teaching in the for-
rnation program, Fr. Taggart became a friend, confessor and spiritual
guide to many Sisters. He was also named Vice-Postulator of the
causes of canonization of St. Elizabeth Ann Seton and Frederic
Ozanam.
Failing health brought Fr. Taggart to .St. Vincent's Seminary
in 1982. Shortlc after his entrance into St. Catherine's Infirmary,
lie drifted into a state of almost complete solitude, making coninut-
nication difficult, if riot impossible. Again and again, however, he
repeated the phrase "Alleluia! Alleluia!" The staff and personnel
loved hint dearly and cared for hint most respectfully. lie never lost
his luonan dignity. As long as lie was able, lie also attended daily
A Mass of Christian Burial was offered for Fr. Taggart on Fri-
day, September 2.3, at the Shrine of the Miraculous Medal in Ger-
mantown. / was the principal celebrant, assisted by about 50 con-
freres, including Fr. Michael Farren, hit one remai n ing classmate.
I also preached the homily on this occasion. Maio Daughters of Char-
ity from both North and South participated in the Liturgy. Father's
body was laid to rest in our community cemetery in Princeton.
Mar the Lord give Fr. Taggart eternal rest, and may he he an
irtcrcessor for ui from his place in !heaven where I ant sure lie is
united wit/i Christ and with St. Vincent.'
(4-i or I M. MAliO NI?1'. C.M.
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BIBLIOGRAFIA
Per far Memoria di Vincenzo de' Paoli " Atti delle Celebrazioni Vin-
eenziatte in Sardegna, a 250anni dalla C'anonizzazione; Litopog. Tea,
Cagliari, 1988: pp. 87.
In un lasciculo sono gli atti dell'attivita in Sardegna nello scores an-
no. Ci troviarno i diversi discorsi, omelie: voce del Papa, del Padre Genera-
le, del P. Mezzadri, del P. Giovanni B. Bcrgesio , del Prof. De Magistris, di
Don Luigi Negri. "Voci diverse di quello stesso messaggio di santit ci cite San
Vincenzo cnnlimca a irradiare nella s c oria ". Dunque, uno strument o "per
dare conlinuita ed efficacia", e ricordare, quelle ce lebrazioni . - J.-O. B.
"La Medalla Milagrosa: Doctrina y Celebracion "; actor, Vicente de
Dios C .M.: Cente, Salamanca, 1986; pp. 374.
Es el n' 21 de la coleccion "Evangelizarc". La ()hl a comprende nueve
apitulos. Ellos pueden agruparse en tics hioques: los cinco primeros desar-
rollan aspectos historicos t teologicos sobre Ia Virgen Maria v, en particu-
lar, sobre sit "Medalla Milagrosa"; los tres siguientes constituyen temarios
"predicables" para tres t ovenarios; Cl ultimo se subdivide en dos partes,
una breve resena historica sabre las Asociaciones Marianas v dos modclos
de culto popular Icon Iransposiciones a Mexico). Termina el libro con una
larga vita del Cardenal Garrone enderezada a los sacerdotes a quienes les
(lice: "el Sacerdote es al,r;uien yue trahaju para saber biers V para etprr,ur
biers to que la lglesia subr V dire de .11aria. Si no trahaju papa esto sera ma/
sucer-dote v srru m al hijo".
Este libro es, pugs, una "mina'' o on "arsenal" para nuestros misione-
ros, en particular. Nitida intpresion v tipografia Clara. En un agudo prefa-
cio, el P. I lonorio Lopez Alfonso, compancro del P. de Dios en muchas "lides"
narianas , situa "cl e lima" de este libro: "sus paginas no separan , ni mitifi-
can, ni mutilan, ni aguan , ni domestican . Su autor ha escrito v predicado
mucho sobre Ia Virgen Maria y sobre la Medalla Milagrosa en concreto.
Tiene gran sensihilidad para caplar lo esencial v lo actual y mucha lacili-
dad pars decirlo con claridad v dinamismo. Cuenta ademas con una larga
experiencia de enraizamiento en los grupos parroquiales populares. Y. por
fin, ama a la Virgen Maria". - J.-O. B.
"Maria , Causa de nuestra Alegria ", 1:spiritualidad mariana de las
Hijas do la ('aridad"; autora: Sor Elena Arencibla , H.C.: Imp. P.S.
de S. Pablo, Chile, 1987; pp. 142.
Empezu siendo este librito una monografia presentada a on Corso tie
Mariologia por correspondencia. Ahora, tesulta un pequerio v practicu
manual para recordar v ensebar la "Presencia de Maria en Ia espirituali-
dad de las Iiijas de la Caridad". Los datos hist6ricos se entremezclan con
las consideraciones de tipo espiritual. Una Buena v actual hibliografia res-
palda los 'decires' de la autora. Esta ha tenido el huen humor de dar una
lista de "fe de errata" (22) con la cita del proverhio ingles: "el libro nttis
curt liable es el que tiene la fe de errata nuis larga ".
- J.-O. B.
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"Santa Catalina Labourc" - Dos libritos, el ono del P. Eliseo Villa-
fruela C .M., en Ed. Paulinas, Caracas, 1987; pp. 90; y el olro, del P.
Giuseppe Giornclli C .M., en CLV - Edit. Vincenziane, Roma, 1988;
pp. 48.
Amhos libritos cscritos en estilo sencillo para ambientes populares.
Ambos autores saben acercarse a la vida de la Santa con rigor historico;
se rota quc conocen bien la trama de los acontccimientos en que se engarza
esta vida. Pero, ambos saben desrnenuzar los datos aleccionadores al alcance
de aquellos que no quieren o no pueden compulsar los grucsos volumenes,
Como los de Laurentin. Un buen apostolado "de to pluma" de nuestros dos
coherrnanos. Los "pequenos", al leerlos, ICs diran, a lo menus en su cora-
z6n, "gracias, porque to entendemos y no cansas". - J.-O. B.
"Analysis and Prospect of the Catholic Church in East Java"; Jo-
hannes V .S. Tondowidjojo C.M. (J I. Residen Sudirman 3, Surabaya,
Indonesia); 1988; pp. 95 (27,50X21 cm.).
"This statistical analysis on the catholic church Parishes in East Java
is mainly descriptive. The main sources of data derive from the annual stat-
istics of 1981, 1983 and 1985 on parisches under the ecclesiastical jurisdic-
tion of Surabaya and Malang Dioceses in Fast Java. Its order of presenta-
tion, the aucthor said, is arranged to enable to obtain an overall conclu-
sion". An chord to research and one of the results is presented in this arti-
cle after an anal sis. This kind of analysis could be very useful for a "Strate-
gia missionaria" of our Congregation just destined for the mission.
The main missionary activities of the Congregatin Missionis in Indone-
sia are still in East Java, especially in the Diocese of Surabaya. In East Java
are two Dioceses, Surabaya and Malang. In the Dioceses of* Malang there
are also our Confreres and Daughters of Charity.
This statistical analysis, presented to "master" (Urbaniana, Roma), is
the first undertaking in Indonesia with the purpose that its presentation
may assists to draw prospective missionary st rategie1of the-catholic church
in East Java. Suggestion proposed in the analysis may serve as matters to
he consideret for lay apostolic missionary work programs in the Dioceses.
C'e anche on "Sornmario" in italiano dove si indica: "da qucsto risul-
tato si spera di potcr arrivare ally considerazione operazionale per mezzo
di on programma pastorale per Cinque anni''. Infatti, da questo studio di
ricerca socio-pastorale, pare the la Chiesa, e nella Chiesa la C.M., dovreb-
be essere pill critica nee vedere Sc stessa e tutee Ie. sue attivita missionaria
attraverso ricerncc simile per poter trovare on prospetto favorevole ad una
strategia di cvangclizzazione efficace. Questo studio c. tin sussidio a questi
prospetti. - J .-O. B.
"Pfarrerichtungen in der Osterreichischen Lazaristcn - provinz" -
Schindler Eugen C .M - Theologischen Fakultat der Universitat Graz:
1986; pp. 93 (21 x 29 cin.).
Avant interrompu sus etudes de medecine, qu'il avait poursuivis durant
cinq ans, le P. Eugen Schindler entra clans la C.M. en 1979. Apres son semi-
naire interne, it fit la theologic a l'Universite "Karl-Franzens" de Graz. 11
la couronna par one "Maitrise" avec one these stir les "hrectiorrs de paroisse.s
daru la Province iazarisie auirwlncnne", one these de type doctrinal-pastoral
avec les implications historiques derivant des mentalites et des necessites
ecclesiales.
- 684 -
L'ouvrage a un double interet: historique general et particulier pour
la C.M., au regard des Provinces qui ont ete sournises a un processus simi-
laire et de la Province d'Autriche: pastoral, aussi, pour la majorite de nos
Provinces. En effet , l'auteur etudie la pastorale paroissiale en partant de
('attitude de principe de la C.M. et de la Province d'Autriche a l'cgar'd de
('acceptation dune pastorale paroissiale. Les "principes" sont exposes clai-
rement; les "exceptions imposces par Ic concrct des situations", aussi. Unc
constante: la reserve de toujours des C.M. a I'egard des paroisse; toutefois,
"if strait faux de parlor d'un refus de principe/ahsolu de la pastorale parois-
siale... car, du vivant meme de St. Vincent, les Lazaristes avaient des parois-
scs". Et c'est I'historique de ces situations jusqu'a la Revolution Fran4.aisc
et, puis, jusqu'a la mort du P. Etienne. Fondee en 1853 la Province d'Auiri-
che se consacre avant tout a la pastorale extraordinaire; elle se vent "Mis-
sion perpetuelle". En 1908, c'est la premiere formulation du desir de voir
Eggenberg erige en paroisse; la Province en est a sa 13551, mission. Les
milieux ecclcsiastiqucs savent bien qu'ils ne peuvent guere compter sur la
C.M. pour "accepter" des paroisses.
Cet ouvrage peut cclaircr, ct poser, des solutions, a l'un de nos pro-
blemes: une C.M., "pour les missions" (a personnel itinerant) ct dont ses
membres, a 27,82%, se trouvent "non itinerants" parce que consacres, a
"full time", a one pastorale paroissiale qui les "maintient lies" a tine paroisse
"in situ". Heureusement quelques Provinces, tres peu, ont commence reso-
Iument a "changer de ministcrc", et lour "image, pour les jeunes", en a
change d'autant. - J.-O. B.
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